

الفرقان
في تفسير القرآن بالقرآن والسُّنة

## الفرقان

في تنسير القرآن


الجزء الثاني والعشرون
سورة الروم - سورة لقمان - سورة القصوة العكبوت السجدة

سماحة الشيخ "إلّاككور محمد الصادقي
shiabooks.net
mktba.net > رإط بديل



















الفرتان في تفسير الفرآن/ الجزء الثاني والعشرون















والقرآن هو مجمع البصائر في كلتا المرحلتين، مما مقسومتان على
توراة موسى ومعجزاته وأين بصائر من بصائر؟.


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الالنعام، الآية: ع•1. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { (£) (£) سورة الإسراء، الآية: 1.Y }
\end{aligned}
$$

 فضلاً عن بصيرة القرآن هي مبالغة في الإبصار، كأنها التي تبصر الناظرين



 يَّذُّوْونَا الحقَّ فبه يؤمنون .


 القضية إذ ذاكُ، ولكنا بيناها لك وضْحَ الشمس في رابعة النهار.










$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة القيامة، الآية: } 1 \text { (Y } \\
& \text { (Y) سورة الإسراء، الآلاية: اY (Y) }
\end{aligned}
$$

(إبَانبِ الطُورِِهُ من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشُجرة




 أثقل ورسالتك أعلى وأشمل، فطريقك أطول وأعضل، فاصبر يا حامل الرسالة الأخيرة التي تحمل جوهرة خالدة من كلّ الرسالات. وقد تلمح پاما كنت إذ قضينا وناديناه أن جرى ذكر محمد نودي إلى موسى وقضي إليه، وكما نجله في بشارات توراتية باقية حتى الآن رغم تطاولات التحريفات والتجليفات! وهنا روايات تؤيد تلك اللمـحة

اللّامعة بحق الرسول (1)

 تكليماً؟ قال : نعم محمد
 والسلوى؟ قال : نعم أمة محمد إنك لن ترامم وإن شئت أسمعتلك صوتهم، قالٍ : نعم، فنادى ربنا ألما أمة محمد أجيبوا ريكم



 صوت لمن في الأصلاب والار رحام ذرا ولا عقل ولا تلا تكلفـ! .


 الانبياء أكرم من آلي؟ تال الش جل جلالل: يا موسى أما علمت أن فضل آلك محمد على جميع =



 منكري الرسالات لو أن الدنيا دار جزاه، وأنهم لا يحتجون على الله
 رغم ما قدمت أيديهم من التكذيب على مدار الزمن الرسالي، فيُرسل الله




كِلِ شَيْ: تَدَيرِّهُ
产

 الحق مسمد
 فلا أن القرآن مثل التوراة، ولا معجزة القرآن كالآيات الرسالية لموسى.
= محمد




الإجابة شعار الحاج .. .
(1) (1)
(Y) سورة المائدة، الآية: 19 (Y)

وهنا أجوبة ثلاثة حلاّ ونقضاً وتحدياً أكتفي هنا بالثاني : ألم يكفروا





 صـادقين في اعتذارهم، إذ كانوا مع أهل الكتاب في الجزيرة فلم يصدلمقوا بما



المماثلة المقترَحة إلّا مماثلة الكفر، ولا يزيدون غير تخسير .


 عبدوا العججل، وكفرأ في مواضع عدة كقصسة البقرة وأضرابهها، وكفرأ

 (1) الواو في (أولمه هطف على مسذون مو الكفر بالرسالات السابةة والرسالة الأخيرة، نهم في


 الحاضرين والغابرين في ذلك الكفر المماثل .
 سورة العنكبوت، الآية: 01 سورة الانعام، الآية: Y\& اY

تعميقاً في فرية السحر كأن كلّ كيان الكتابين والرسولين سحر وإِنَّ بِثلٍ كِفِرُونَ|!


 والكتابيون معنيون على هـامشهم، فالنقض يشملهما جميعاً مهـما اختلفت دركاتهما في كفرهما، والثى جواب ثالث تحدياً أن يأتوا بمئل التوراة والقرآن :


 فأتوا من عند اله بغير سحر هو أهدى منهما اتبعه، وذلك تنازل في التحدي،
 وترى النوراة الحاضرة هي كتاب هدّى مطلقة حتى يُتحدى بها؟ علّ القصد هنا إلى التوراة الأصيلة، أم والحاضرة المرا المهيمن عليها القرآن مخطّئاً أخطاءها ومصورِّاً صوابها، نم التحدي بهما جميعاً ولا ا"هدى منهما مها جميعاً ولا ميلاٌ لهما!، نم الهدى في بُعد الدعوة الرسالية مائلة في التوراة الأصلية مهما لم تكن في بُعد الحجة للداعية.





المتحللة عنها، غير المحجوبة بها، وذلك هو الضهلال البعيد أن متبع الهوى
 ضـلالآ ذا بعدين بعيدين عن الهدى : اتباع الهوى - بغير هدى من الها فقد


 وكضابطة تابتة كل ما لا يوافق كتاب الله وسنة رسول الله، أو تخالفهما من رأي، فهو هوّى ضـالة، مهما أثبتته الأدلة العلمية والعقيلة أماهيه، فإما هدى تختص هي بوحي الله، وإما هوى تعم ثالوثها نفساً وعقلاّ وعلماً، كما


وإنه قول الوحي الهلى حيث تترى على مدار الزمن دونما انقطاع وورَمًا


 شذراً منهم قليلاٌ وأكثرهم كافرون.
(1) سورة النجم، الآيتان: ب، ع ع


 الصـادين عن دين الش تم نظر إلى أبي حنيفة وسفيان الثوري في ذلك الز الزمان وهم

 . . 繳路 سورة الزخرف، الآية: £A

فهؤلاء المشركون الناكرون لوحي القرآن دونما أية حجة إلّا لجة غامرة من الهوى، غير عامرة بالهدى، نم أولاء أمل الكتاب وكأنهم لم يؤتوا الكتاب، وأما :

## :

أترى ضميري الغائب في „قبله - بههل راجعان - فقط - إلى القرآن، لأنه



 المعنيان، والرسول يُتلى عليهم كما القرآن، بل ومو أيضاً قرآن : غوَّمَا عَلَّنَّهُ






سورة يورة يس، الآية: الآية: M9.




 $=$

وعبد الله بن سلام.


 كما في النص العبراني التالي (ايِعُوا ييسرايْلِ إوايِل حَنْبِيا مَشُوكَاعْ إيشْ هَارُوحَ عَلْ رُوبْ عَوُنِخَا وِرَباه مَشِشْمَاهٌا :

بنو إسرائيل يعلمون ويعرفون أن النبي الأمي المصروع صـاحب روح



 =











(1) (1) سورة البقة، الآلية:



 سورة القلم، الآيتان: or ، or
(ِلِدج نبياً بكتابه، وإن اختصت التلاوة بالقرآن، فحين يتلى عليهم يقولون آمنا به : تالياً ومتلوآ عليهم، حيث القرآن برهان أن من جاء بها بها رسول من عند اللَّه中重


بالقرآن ونبيه، وكنا ناظرين ظهور ذلك الحق المبين، ف :

: يُنِقْوَ
مرة أولى من الأجر الموعود بما آمنوا بكتابهم وبنبيه، وأخرى أن آمنوا بما يتلى عليهم من القرآن ونبيه( ألو أو الأولى بما آلما آمنوا به من قبلى، وأخرى
 الـمرحلتين من الإيمان، وَصَبْوُطا على عقبات الإيمان وعقوباته من ضفة


 يُيْفِوْنِّ في سبيل الإيمان، ودرء السيئة بالحسنة دفعاً عن الإيمان وقبيله وعن أنفسهم، بمال وقوة في الروح أو الجسم. (1) اللر المنور ه: سنا ، أخرج إحمد والبخاري ومسلم والتومذي والنسائي وابن هاجه وابن
 رجل من أمل الكتاب آمن بالكتاب الأول والكتاب الـاب الآخر وريج




 سورة المؤمنون، الآية: 97.

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثاني والعشرون
وقد تعني الحسنة والسيئة الحياة، فبالحياة الحسسنة وهي الإيمانية الصـابرة المـيابرة، يدفعون الحياة السيئة المتكاتية المكابرة، والتقية في مجالاتها الصالحة من الحسنة والإذاعة في غير صالحها سييَّة(1):


 التوبة الر|فعة للمعصية، وكذلك ترك كبائر السيئات وفعل كبائر الحسنات،
 والـحرمانات هي - حتى المقلدرة - أن تدرأ السيئة بالحسنة، فقد تكون الحسنة هي التقية وأخرى هي الجهاد والمقاتلة كلًّ في سبيل الحففاظ على صالح الإيمان والمؤمنين، فالحياة التي تفني فى سبيل التضاء على الكي الكفر هي من الحسنة التي تدرأ بها السيئة، كما وكل ما ينفق من مالحّ مال وحال ومنال ومنال وعقل وعلم في سبيل درء السيئات مي من الحسنة، (افلا تكونن ممن يقول في شيء أنه في شيء خاص" ما وسعت الدلالة لمداليل واسعة شـاسعة.


أولثك الأكارم من أمل الكتاب، المؤمنون بالقرآن ونييه هم صابرون في




 سورة الرعد، الآية: YY.

والإعراض عن الللغو هـو عدم التـأتّر به، والإجابة عنه، وهو مـن شيم

 نُسمعكم لغواآ إذ لم تؤمنوا فلا تُسمعونا لغواً إذ آمنآ، وليس منها إلّا لِّلَّكَ
 سَكَكًا


إلاّ أن ننصحهم ونهديهـم إلى صراط مستقيم •
وهذه مفاصلة حسنة بينهم وبين اللاغين، إعراضـاً عن المقابلة بالممثل



نجالسهم إذا هـم مصرون على الجهالة(r).
ويا له من أدب بارع يقابلون به السوء الهارع، إذ هـم يحتاجون إلى مزيد من صامد الإيمان، فلا يهتاجون أمام اللغو من قولة للإيمان، وإنما هو

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الفرقان، الآية: (YY } \\
& \text { (Y) سورة الفرقان، الآية: ז7. }
\end{aligned}
$$








 لهم: سلام عليكم لا نجاملكم لنا ما نحن ملبه ولكم ما أنتم مليهم لما نال أنفسنا خيراًه،

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثاني والعشرون
الترفع والسماحة وحب الخير حتى للمسيئين، مهما اقتضى الخير استئصالهم
إذا كانوا مفسدين
: إن رسول الهـدى كان يحب أن يهدي الضالين كلهـم أو جلّهم فيضيق صدراً بما يرى من صمودهم على الضهلال قلقاً، ويحاول ليل نهار أن يحصل
 الــــلــق
 مستقيم بدلالتك الرسالية الوافية، فلا بد لواقع الهلى من ضم الهلديين،




وقد يروى عن رسول الهـدى قوله في واقع الضـلالة والهـدى : (ابعئت

 التضليل، ولا من الإيجاب إلّا واقعهما في حقل التخيير وليس التسيير .

$$
\begin{align*}
& \text { (Y) سورة البقرة، الآية: YYY. }  \tag{1}\\
& \text { عورة الشورى، الآية: } \tag{r}
\end{align*}
$$

اللدر المنتور ه: عا آ - أخرج العقيلي وابن عدي وابن مردويه والديلمي وابن عساكر وابن







فليس الرسول هادياً إلّا في حقل الدلالة الرسالية: "وَإِنَّكَ لَتَكِّى إِلَّ
 سواه، فالثابتة له هي هداية البيان، والمسلوبة عنه هي هداية التوفيق .

 يمس من ساحة الرسول على الرسول مصارحة، وثنانية عليه إشارة في الإزراء بأخيه في أبي طالب أبيه، ومن أشنع ما رووه أن النبي




 أبي طالب، وقد ألفت فيه كتب فذة وأنشدت أشعار، والشعر والنثر المنقول عنه شاهد لإيمانه، وقد آوى النبي
 مدح النبي وتصديقه سفراً فذاً، كما الروايات في إيمانه.

















 شُرَكِّ








(







هنا قولة أخرى عاذرة غادرة للمتخلفين عن الإيمان من مؤلاء المشركين










الهدى معه، الهلى التي معه، واتباعها معه إلى الشّ.
(1) سورة النمل، الآية:
 والتخطف هو الاختلاس بسرعة، إذ لا تمهلنا كتلة الشرك أن نظل هنا بعد

أن آمنا ! .
وهنا عليهـم ردودٌ عدة تلميحة وتصريحة، ومن الأولى المعطوف عليه
 الرسالي ونورثهم الأرض كما في بني إسرائيل والذين من قبلهم ومَن بعدهم حتى هذه الرسالة الأخيرة، مهما تحملوا - على طول الخط - صـعوبات هي طبيعة الحال في مسيرة الإيمان بسيرته خلاف اللّإيمان.
ومن التصريحة كرد حاضر هو المعطوف هنا هُأَوَلَّنَ نُمَكِن . . .
 وهم عارفون تلك الحرمة المنقطعة النظير في ذلك الحرم المحترم(1) فمن ذا الذي مكنه لهم حرمآ آمناً - وهم لا حرمة لهم - إلّا الله، أمناً تكوينياً وتشريعياً، فأحرى لهم ذلك الأمن إن آمنوا وطبقوا شرائط الإيمان.


 عن رسول الش (




 لم يكونوا مم كلّ قريش ، وإنما مم النين وجموا بتلك البرامين ولم يبق لهم ملر إلّا مذا، كما تدل الآية. سورة آل عمران، الآية: 9 الآ
 لا يريبه شك أن مكة المكرمة هي أأمن البلاد تكوينياً وتشريعياً وحتى قبل

 قليل من هؤلاء العاذرين فآوامم الله وأيدهم بنصره مهما ماجروا
 (r)

 مستقبل أكثر مما كان، وطبعاً حسب الحاجيات الوقتية والمستمرة للحجيج والمعتمرين والقاطنين

 والعقلية والاقتصادية والسياسية أماهيه، كما هي قضية الحال في ذلك المجال

 الثمرات، في تلك الأرض القاحلة التي لا ماءً وافراً فيها ولا كلاء! الا

 هو كرامة من الله بقبلة المؤمنين ومأمن الإيمان! .

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، الآية: 1Y0. }  \tag{1}\\
& \text { سورة العنكبوت، الآية: IV. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الالنفال، الآية: }  \tag{r}\\
& \text { سورة إيراميم، الآية: TVV. } \tag{£}
\end{align*}
$$

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثاني والعشرون
نم وأقلهم يعلمون وهم الذين آمنوا وحقق الله لهم وعدهم كما مضت


 الإيمان عراقيل وعقبات.

 للحفاظ عليه بكل ما لديه فضلاً عما وعدهم الها من النصر مهما كان سبيله

تم البقاء على أرض الوطن لا يضمن الأمن حين تكون الحياة متخلفة
عن شرعة الله والمعيشة بطرة:



 فهي بَطرة مُلهية، فالبَطر دهش يعتري الإنسان من سوء احتر احتمال النعمة وقلة
 في غير ما حقِّ اوالدهر يومان يوم لك ويوم عليك فيك فإذا كان لك فلا تبطر وإذا كان عليك فاصبر فبكلاهما ستختبرا" .


$$
\begin{align*}
& \text { سورة النمل، الآية: عا }  \tag{1}\\
& \text { سورة غافر، الآية: } 01  \tag{Y}\\
& \text { سورة يوسف، الآية: A } \tag{r}
\end{align*}
$$

اللمَرَح، فعلها لذلك تعدت بنفسها إلى مفعولها، فقد شقت معيشتها إلى غير عيشتها فبدلت نعمة الله كفراً، وتجاوزت الدلحد في المرح والتغنج في النعمة

فأصبحَت نعَمة ونقمة.

 هنا مثلثاّ من المستننى منه أن מأهلكنا . . إلّا قليلاً - لم تسكن إلّا قليلاً منها - من بعدهم إلّا قليلاً" قلات ثلاث في استثناءات ثلاثة، مهـما كان الان الأوسط الألا
 بين الكل يقتضي النصب.

فقد أهلكنا إلّا قليلاٌ منها، ولم تسكن ما هلكت إلّا قليلاً منها، ولا من بعدهم إلّا سكنى قليلة حيث أصبحت ممرات المارة المستفيدة منها قليلاً
 أن له ملك السماوات والأرض في الأصل، نم يبجعلنا مستخلفين في بعض
 تهلك أو يهلك أهلوها، فقد تهلك القرية بأهلها فلا بيوتَ حتى تُسكن وِيا وإنْ قليلاّ، وقد يهلك أهلوها وتهلك هي بعضاً فتبقى بعض البيوت عامرة ألوا أو شبه


فيا أهالي أم القرى الـمرزوقة من كل" الثنمرات لا تبطروا معيشتها فتستحقوا الهلاك والدمار، فإن بطر المعيشة هو السبب الأصيل لهلاكُ القرى الاك





ليس - فقط - إهلاكُ القرى أن بطرت معيشتها إلاّلا بحجة قاطعة تبين حق المعيشة عن باطلها، أن يبعث في أمها - لا كلها - رسولاً، فأم القرى




 الرسالات في أمها يظلمونها تكذيباً لها وبطراً في معيشتهم، ظلماً لا يُتحمل





: تَقْلُونَ
وهذه حجة رابعة تقطع معاذيرمم عن بكرتها أن أرضكم وكل ما عليها
 اتبعتم معي الهلى، فما مي أرضكم وكل حياتكم إلّا متاع الحياة الدنيا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الشعراء، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة الإسراء، الآية: } 17 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$




وذلك هو التقويم الأخير لكل ما أوتيتم من شيء فتخافون ألن أن تُختطف
 عقل عن الحياة وقيمتها، في مفاصلة بين وعد الله لقبيل الإيمان ووعد الشيطان لقيله اللّإيمان:


كلا الوعد الحسن ومتاع الحياة الدنيا من اله لأهل الآخرة والدنيا،






اللدر المتور ه: ا ا - أخرج مسلم والبيهتي في الأسماء والصفات عن أبي هريرة أن رسول



 انك لو سقيته لوجدت ذلك عندي، قال : ويقول: يا بن آدم استطعمتك فلم تلم تطمنيني، فيقول: أي رب وكيف اططعك وأنت رب العالمين، فيقول : أما ملمت أن عبدي فلانتا استطعمك فلم
 سورة النحل، الآلية: aV
سورة غافر، الآية: 01.

الفرقان ني تفسير الفرآن/ الجزء الثاني والعشرون
 الحساب، حيث المحضرون هم المججَرون على الحضور، حساباً لسيئاتهم
 في آيات تُمان تعد المحضصرين من المعذبين اللهمّ إلّا البعض منها


 الأخرى، إلّا أن التقابل بينهم - هنا - وبين (امن متعناه متاعأ حسنأله يختص


 تخلف العذاب الدائب فيها، ذلك! وإلى سائر المفاصـلات بين الفريقين في النشأتين، ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد! :


وهؤلاء الشركاء الممزعومون هـم بين خيّرين كالمـلائكة والنبيين،



 وينكروا، والثلالثة شركاء في نكران شركهم مـع الش إذ تزول الحجب فتظهر



为

 إلى أصنامها، دون الأولين الأكارم، فهؤلاء هـم حَصَب جهنـم وأولاء من


. ${ }^{\text {(1) }}$

 كانت باختيار دون إجبار كما هيه، فكما غوينا دون قسر، كذلك أغويناهم


(r) ( ${ }^{\text {(1) }}$


 موصولة، فالمتبراً منه هو أنفسهم؟ وصيغته الصريحة (تبرأنا إليك منا حيث
 تَعْبُدونَه(0)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأنياء، الآيات: 9 (1-1•1. } \\
& \text { (Y) سورة إيرامهيم، الآلية: (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة يونس، الآية: YA. }
\end{aligned}
$$

الفرقان ني تفسير الفرآن/ الجزء الثاني والعشرون

لعبادتهم إياهم، ولكنها في الأصل عبادتهم لأهوائهم، فهي هي آلهتهم التي












: بَنَدُونَ (




 هنا استحالة ذلك المتمني فقد مضى يوم خلاص ولات حين حين مناص، إلذ يتمنون لو رُدُوا فاهتدوا فلم يروا يومئذِ العذاب.

هذا سؤال تأنيب وتهييب والش يعلمم ماذا أجابوا الـمرسلين، وكمـا


 وانبهارّ:

فرغم أنهم على علم بأنبائهم في تكذيب المرسلين عميت عليهم حتى يزدادوا حيرة على حيرة، فالذاكر لذنبه قد يعرضه اعتذاراً، وأخرى إنكاراً،


 العمى عليهم ككل دونما منفذ ينفذون عنه، فهـم في ذهولهم صـمامتمتون لا يدرون من أي إلى أيٌ يميلون! .

وذلك - فقط - للمكذبين دون المؤمنين على اختلاف درجاتهم في
إجاباتهم المرسلين :
 هنا تقابُلّ بين الصفحة المظلمة للكافرين، والصفحة المشرقة للمؤمنين،
 صالحالّ، أن يكونوا من المفلحين، إذ لا يضـمن لهم - ككل - العاقبة

$$
\begin{align*}
& \text { سورة المائدة، الآية: 1•9. }  \tag{1}\\
& \text { سورة المائدة، الآية: 1•9. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

الحسنى، فقد يرجعون كفاراً في العاقبة، فليلجأوا إلى الله ملتمسين منه حسن
 من الش وفضل، فعساه لهذا وذاك يأتي هنا بعسى



تخجيل وتبجيل وكما يروى عن الرسول


ذلك هو الجواب القاطع القاصع الأخير عن عاذرتهم أن لا مؤنر في
 أن يشاء الله، فإن له الخلق والأمر دونما جبر ولا تفويض . فعلى العبد أن يقدِّم في الله ما في طوقه ووسعه، ولها الخيرة في أمره أن يفعل ما يشاء كما يشاء، دون اتكالية بلا سعي ولا علا عمل، ولا ولا استقلالية لهم فيما يشاؤون، بل (أمر بين أمرينه أن يسعى ويتوكل على الها فيما فلا يلا يسعاه فلا إلغاء منا للعقول والإرادات والنشاطات النـ، ولا تفويض لها لها في

 ولهّ الأمر من قبل ومن بعد.
 (1) الدر المتور ه: : ها - أخرج ابن المبارك في الزمد وعبد بن حميد والنسائي والطبراني وابن
 بالثقر ليلة البلدر فيقول: يا بن آدم ما فرك بي يا بن آدم ماذا محلت فيما ملمت يا بن آدم ماذا الجبت المرسلينه؟



 له في أيٌ كان منه وأيان من آي كان، وكلّلك (ايختاره) في حقلي التكوين

 خيرة الرسول إنما هي خيرة اله إذ لا يختار ما يختاره إلاّلا بوحي من اله، وا(ما كانها نهي وليس نفياً يسلب عنهم أي اختيار . ومن اخر اختيار الـياره تعالى أمرَ
 ثِرعته، فكما له اختيار الرسول دون سواه، كذلك له اختيار أوصيائه لا
 النكليفية؟ كلّا والاختيار فيها ثابت بدليل العقل والكتاب والسنة، والاختيار
 وسواه من أمر الخلق، وكذلك الاختيار المطلق في الأفعال الاختيارية الارية، فللَّلِّ الاختيار المطلق في كلّ ما يختار، وليس لنا مطلق الاختيار إذ قد تمنار

 لم يؤنر الاختيار منا وهناك.

فالاختيار المنفي عنا في حقل التكوين هو الاختيار المطلق، وفي حقل التشريع هو مطلق الاختيار، فحين „لا جبر ولا تفويض بل أمز بين أمرين"
سورة الآزاب، الآلية: الآية: عه.

لم يكن لنا في أفعالنا الاختيارية الاختيار المطلق، فإنه تفويض فإشراك باله




كما وأن اختيار الرسل وأوصياءَم الحَمَلة لرسالاتهم من غير الله إشراك

وقد استدل الإمام الرضـا والقائم المهلدي والإمام الصـادق
وسواها على انحصـار نصب الإمام بالله وانحساره عمن سواه(Y)
مورة الشورى، الآية: I I.
 اللرضا غ





 وفي عن كتاب كمال اللين وتمام النعمة بإسناده إلى سعل بن عبد الشال القيمي عن الحجة القانم =10






 لميقات ربه





 (اماه" إذ تعنيهما كما هو الصالح لساحة الربوبية. ومن الخيرة الاستخارة في مورد الحيرة، حين لا تزول بتفكير ولا مشـورة فيظل الإنسان حـائرأ لا يـدري مـن أي إلى أي وكمـا يروى عن ( الرسول
=




 النبي


 سورة الإنسان، الآية: •r.


 بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقلد ولا أتدر وتعلم ولا أملم وانت ملام الغيوب


 حاجته باسمها.

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثاني والعشرون

إذاً فهو - لا سواه - الذي له الخيرة إذ يعلم كائنات الصدور وكنانـانـانها
 وتشريعاً وانتصابآ لرسل وأوصياء، وانتخاباً لآيات الرسالة وموادها كا كما يعلم بحكمته العالية، فيختار كما يعلم دون اختيار من سواه إذ لا يعلمون كما






 وإنها كلمة التوحيد بأركانها الثلائة بعد ركني السلب والإيجابه، فلأنه

 في الحساب فالثواب والعقاب، نم (هو") هنا كما ترجع إلى الذات المقدسة الغيبية، كذلك راجعة إلى (ربكه السابق ذكره خلقاً واختياراً وعلماً بما تكن


 الذات، يزيل كل" وحشة ودمشة عن المؤمنين به، مطمئناً إياهم على أية حال، في كلّ حِلّ وترحال وحا و
(1) سورة البقرة، الآية: 107.

و中

سرمد الليل - وهو تداومة عذاب - كما سرمد النهار عذاب، وقد تلمح
 في الدارين، فليكن القياس في المعروف من الحياة الأولى، وترى كيف يجتمع سرمد الليل وإتيان الضياء فيه وهما لا يجتمعان مهما كان الا هنا هناك إله يأتي بضياء، فالمحال محال سواء أكان له أم لإله سواه؟

ليس القصد هنا إلى تحدِّي الجمع، بل هو نقض الإرادة الإلهية في سرمد الليل المعروض، فلو كان هنالك إله يريد ليرحمكم عن بأس الليل
 دون (نهار) هو من تعميم التنازل، أنه إذا يأتي بنهار فليأت بضياء مهـما كان بغير الششمس، لأن سرمد الليل يقتضي تباعد الشمسس لحد لا تضيء هـله الككرة، وإذا أتي بالشمس فقد أتي - بطبيعة الحال - بكلا الليل والنهار قضية حراك الأرض الدورانية.

والقصد من ذلك التحدي ليس هو نقض الإرادة الإلهية ككل، بل هو تتميمها لو أنه جعل عليكم الليل سرمداً، فليكن الإتيان بضياء دون نهار فيه استئصال إرادته عن بكرتها.

فالناس متشوقون إلى فلق الصباح حين يطول بهم الليل أيام الشتاء، أم
 لو فقد الضياء عن بكرته، فإن سرمد الليل بظلامه يُظلم الحياة ويكدُرها، ، الِّها
 الذكريات التي توتظكم من همود الإلف والعادة في تتابع الليل والنهار؟.

الفرقان في تفسير الفرآن/ الجزء الثاني والعشرون
中ا

 إلى ضوء النهار اللني هو فضل وإبصار كيف يصبح عذاباً إن كان سرمداً، فكلا الليل والنهار رحمة متعادلة معتدلة :


فلكلِّ من الليل والنهار خاصةُ رحمته، من سكن الليل وإبصار النهار:


فأمل السكن وضابطته مو في الليل، كما أصل الإبصار والابتغاء من فضل الله ضـابطة في النهار، مهـما تبادلا فيهما أحياناً لضرورة معاكسة:

وآيتنا هنا عوانٌ بين الآيتين، فاللف والنشر المرتب بين (پبالليل والنهارهِ
 كلِّ يلمح إلى الأول، والأولى أولى لأولوية الترتيب، والثانية هـامشية إلا والما
 الفرع، فإنهما على اختلافها نعمة ورحمة، قبال الرحمة والنقمة في سرمد الليل أو النهار.


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { (Y) سورة الروم، الآية: بّا }
\end{aligned}
$$

سورة الفصص الآيات: MA - V7
هذه تتكرر هنا بعد آيات تمان في حـجة متصلة متواصلة، لأنها تجد بعدها ظرفاً راجحاً لتكرارها :


فمشهد نزع شهيد من كل" أمة هو رسولها الذي يشهد بما جاء بها به وأجابته فصدقته أو كذبته، ذلك المشهد يتقاضى الشركاء الشهداء المزيفين، ليكون الشهيد إن بمعرض العرصـات بين ضفتي الإيمان والكفر، فيقضي الها أمرأ





إلاّلا شركاء في جحيم النار وبئس القرار ولات حين فرار .



















ضَلَلِل مُبْرِ





الآيات السبع الأولى عرض عريض عن سيرة أثرى الآثرياء في تاريخ
 ولأضرابه من الطغاة البغاة.


 بأخلاق القائد الروحي للقوم، فقد يتخلف عنها - على إيمانه المدعى

 المشركين على مدار الزمن حتى مشركي قريش، ، وقد نصحه قومر قوه بإيحاء من الشرعة التوراتية بخمس هي سلبيات ثلالثة وإيجابيتان :


إن قلة الإيمان وضأكته، بكثرة الكنوز وقد فرح بها ومرح، هي السبب
 عليهم وهو من قوم موسى؟


 بغياً دون الجميع لأتى بما يدل عليه، فالإطلاق يلمح الثى طلين اليق البغي،






 عن الرسول

وأساسها من ذهب||(r)
وما هي (امفاتحه|؟؟ اهي (امفاتيحهل) جمع مفتاح: ما يفتح به القفل؟ ولا لا لا
 تسمى كنوزا!! وحتى إذا سميت بها ، أم بقيت في مخابئها وأقفلت، فلا تصل إلا


 ألف كيلو غرام! وذلك - علّه - أثقل من كلّ مفاتيح الكنوز في الأرض
(1) سورة العلق، الآيتان: 7، 7.

(r) سورة يوسف، الآية:

كلها! فيا ويلاه إن كانت العصبة أو أولو القوة عشرة آلاف كما في رواية(1) تم التبعثر في الكنوز خلاف الحيطة للحفاظ عليها فلُُجمع في مكانات عدة شاسعة واسعة، تكفيها لأكثر تقدير كيلو غرام من المفاتيح! نم (مفاتح" هي جمع مفتح دون المفتاح!
أم إنها الكنوز نفسها؟ وليست هي مفاتح، ولا أنها مفاتيح لنفسها! ولا أن حِملَ العصبة العشرة أولي القوة، نروة منقطعة النظير! .
إنها (مفاتِحهل) جمع مَفتح، وهو مكان فتح الكنز وهو بابه، والضـمير


 المفاتيح لكانت المفاتيح دون المفاتح، ولكانت تُناء بالعصبة لا پتنوءلا فهي










نور الثقلين \&: ^Yا في كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده إلى أبي بصير عن أبي عبد اله

$$
\begin{equation*}
\text { سورة الرعد، الآلية: الآيتان: ع، } 0 \text {. } \tag{r}
\end{equation*}
$$

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثاني والعشرون

بَغْتَةُ

 (الا يبغض" هي الأخرى عن (يحبا"، وذلك لأن الله عالم الغيب والشهاديادة


 بالكراء وحسن الحال، إنه بطرٌ يُلهي عما يُعنى، ويُنسي النعمة والمنعِمِ وما يتوجب على المُنعمَم.

 من أهـل الله، هنـا وفي يوم لـقاء الها فـ هالا تفرح بكثرة المال ولا تدع ذكري على كلّ حال فالِ فإن كثرة المال تُنسي

سورة غافر، الآية: Vo
سورة الأنعام، الآية: ع ع
سورة آل عمران، الآية: •


 جعفر بن محمد

 الآخرة واغسل الموتى فإنه معالِّ جسد خاو وما وموعظة بليغة وصلُ على الجنائز لعل ذلك يحزنك فإن الحزين في ظل اله يوم القيامة .

ومن نم أمرّ نم نهي نم أمر نم نهي، فبإنهما القـائمان بالإصـلاح في
المفسدين



الابتغاء هو التطلُّب، فهم يأمرونه أن يتطلب فيما آتاه اله من الكنوز





 فوات الأوان، فما لك نصيب من الدنيا فيها وفي الأخرى إلاّ مذه الأريع،


 فليُتزوَّد منها لها، من نسي النصيب المتاع أقبل إليها مبصراً إليها فيعمى، ومن تمتع بها للأخرى مبصراً بها أبصرته.
فالذاكر نصيب الحاجة من الدنيا يوسع على خلق اله فيما زاد عنها (1)
 القيامة برجل نيقال : احتج، نيقول: يا رب خلعتي وميني ومديتي واوسعت مليّ فلم ازل أوسع
 وتعالى: صدق عدي أدخلوه الجنة.

والذاكر نصيب رأس المال فيها مالآ وحالآ يتجر بها للأخرى(1) والذاكر

 إحساناً بإحسان وأين إحسان من إحسان.
 وذلك تمثيل المجاراة، وإلاّا فما إحسان العبد بجنب إحسان الها بشيء يُذكر !


 والثراء ذريعة ضارعة هارعة إلى كلّ إفساد في الأرض عِرضاً وعقلاً وعقيدة
 الأرض ولا يصلحون.

ولأن هذه النصائح كانت مستأِِلة لزهوة الثراء، والالتهاء بالنعماء، فهو بزعمه يستأهل أن تكون كنوزه مما آتاه الها ، قائلاً في جوابهـم قولته النكدة الجاهلة:
(1) المصلر عن معاني الأخبار بإسناده إلى موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر قال حدنئيابي عن أيي عن جده عن علي بن أبي طالب وشبابث ونشاطك انت تطلب بها الآخرة.



 مذه الخصال من صنع تارون واوتقاده، وأصلها من حب الديا ولانيا وجمعها ومتابعة النفس ومواما وإتامة شهواتها وحب المحمدة وموانةة الثيطاذ واتباع نططاته وكل ذلك مجتع تحت النفلة عن اله ونسيان منـ،

 ذلك الجوابب - في زعمه - يستأهل كلّ تأنيب في هذه التساؤلات




 وهذان مزعمتان للأكثرية الساحقة مـمن أوتوا مالآ آو منالآ، موحدين أو مشركين أو ملحلين، مهما استثني الأوّلون عن الإلحاد في الإيتاء: وَأَفِّا




(1)(10)

وتلك القولة الفاتكة من قارون هي قولة الممغرور المطموس الناسي
 للأكثرية المطلقة ممن أوتيها مهما اختلفت دركاتها فيما تعنيه.
 يحصر إيتاءَه به مهما كان الإيتاء من الله أم سواه؟ ا'اهو علم التوراة؟ وقد أوتي موسى وسائر المرسلين اكثر منه يوحي (1) سورة الزمر، الآيات: \&Q-\&

صارم لا دخيل فيه، ولم يؤتوا كنوزاً كما أوتي! وكان ذلك يكفيه نقضاً لـما ادعاه، دون النقض بإهلاك قرون قبله!
ا'م علم جمع المال؟ ولا يختص به علمه! فكثير هؤلاء الذين يعلمون ما


وكان يكفيه (ابعلمي)" !
 به، كما وأن اعلىى" الإحاطية هنا، تجعله يحيط علماً بمححالٍ الككنوز! والكنوز مع العلم بمحالها هما من الها !



إلّا من الله امتحاناً أم امتهاناًا

 التصرف فيه كما أريد، فلا حق له ولا لمن سواه فيما يختص بي
 محذوف معروف ك: ألم يعلم أن كثيراً مـمن كان على علمه وأعلى لـم يُؤتُ ما أوتي ولا


 الكنوز أوتيت على علم، فلماذا الإفساد بها في الأرض وذلك ولك جهل




المال أجهل من كلّ جهلِ إذا لم بعلم كيف يتصرف فيه، ولم يعلم ما مـو المو

 المال، إن صح أن العلم هو الذي يجلب الأموال! .
 وتصريفاً، فلها في كل" هذه الثلاث حدود مقررة في كتابات الوحي ولا سيما . القرآن والسنة المحمدية
فليكن تحصيل المال بوجه مشُروع، وإبقاؤه وصرفه بوجه مشرووع، والتخلف عن شرعة الاقتصاد قد يكون نالوئاً محرماً في زيا زواياه الثلاث، أم

 الحل في اقتناء المال.





 الإنفاقات الصالحة، تكنيزاً أم تصريفاً غير صالحا


 (Y) سورة الرحمن، الآية: $\qquad$ ( ) سورة الرحمن، الآلية (

وهذا السؤال المنفي هو الاستعلام، حيث الملك العلام يعلم كلّ" إجرام فلماذا - إذاً - سؤال الاستعـلام، لا هنا عند ما يهلكون، حيث الا يباغ الانتهم عذاب الاستئصطال، ولا هناك مهـما سئلوا سؤال التنديد والإفحام دونمـا
 الالاستعلام، فهو عذاب فوق العذاب، وهذا هو مصير الأثرياء المفسدين في
 بسعي أم دون سعي

تلك النصيحة الفسيحة الفصيحة لـم تزدد مـاحب الكنـوز إلّا عتواً ونشوزاً، وإفساداً في الأرض أكثر مما كان:







يعنى عليه البزيونها (Y)

 ومكان، هم الذين تستهوي زينة الحياة قلوبهـم وتبهرهم دونما تطلُّع اللى
(1) سورة الصانات، الآية: £ .

rv : سورة النحل، الآية

الحياة العليا، فتتهافت نفوسهم كما الذباب على الحلويات، وتتهاوى في هوات، سائلة لـعابهم على ما في أيدي الأثرياه، ذوي الزينة والكبرياء،
 ويرونها الحظ العظيم، وذلك هو الجهل القاحل : الحَّ


و وأيَلَّتَ التحسر لهؤلاء المجاهيل يحلِّق على حياتهم غصن على غصن العدم، متجاهلين عن أسباب الثراء ومسؤولياتها وخلفياتها، فأما الآخرون :


(أَلِْلْمَهِ هنا هو الناصح حـاحبه وذويه، فهو علم الإيمان والـمعرفة
 الصلاحات الجامدة التي تحجب عن ذلك العلم بدل أن تكون نوراً، فهو الا إذاً - العلم اللني يخشَ مـا

وقضية ذلك العلم النور أن ينير اللدرب على المظلَمين، دون كتمان

 عن (ويل - لكـم" وهمـا متقابلتا المعنى، هتافاً عليهم بتأويهِ من قولتهم

$$
\begin{aligned}
& \text { v (1) } \\
& \text { (Y) سورة النجم، الآيتاذ: Yو (Y) } \\
& \text { (Y) سورة فاطر، الآية: YA. }
\end{aligned}
$$

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزءء الثاني والعشرون
 بـ (امن") تفضيلاّ، إذ لا فضل فيما أوتى حتى يفضّل عليه نواب اله.


 من عبادة الش وزلفاه، ولقد كان رسول الشّ الصلاة فإنها كانت قرة عينة في الحياة.
 أسَّهِ
 القلب، فهو أخص من التلقُّن، ولقد عدَّ الصبر هنا ظرفاً لذلك التلقي،



 اللحياة ومن حُرِمها، بل والصبر على وجدانها أحجى وأقوى.
 العظة من قبل الهه وأهل الهه فيتلقونها .
وأما رجوعها إلى هذه الثلاث (انواب الله - آمن - عمل صالدالّه فغير صواب، حيث الصبر مكذا هو من مخلفات الإيمان والعمل الصالح، فكيف
 هما من خلفيات ذلك الصبر، وهذا من باب الاستخدام، أن لا يلقَّى نواب

$$
\begin{equation*}
\text { سورة غافر، الآية: } 01 . \tag{1}
\end{equation*}
$$

الهل ومزيد الإيمان والعمل الصالح إلّا الصابرون، إلّا آن نواب الله منا يتبنّى

 ولهذه العظة ظرف الصبر على زخارف الحـياة الدنيا لـمن أويتها آو حُحِرمَ عنها . هنا - وقد بلغت فتنة الزينة ذروتها - حيث تتهافت أمامها بعض النفوس الممؤمنة وتتهاوى فضلاً عن سوامـا - هنا من الرحمة الربانية أن تتدخل يد القدرة، تحطيماً للغرور الجاهل القاحل، وحفاظاً على ضـعاف

الإيمان :


ومههما كان مـع قارون - في خروجه بزينته - أهلـه وهوامشـه أم لـم


 الشائن، كما هو دأب الهوامش المتملقين دائماً أنهم شركاء فون في رغد الـا العيش فإذا جاء البلاء فحيدي حياد! ولا فحسب إن لم تنصره فئته، بل وّوَما كابَ



 كانوا من الصابرين على زهرتها وزهوتها، ولم يُلَقِّوا العظة من اللذين أوتوا



يبسط ويقدر، ولا أنه لا يفلح الكافرون، وإنما (ويكأنهها في النفي والإنبات فهم بعدُ في سُبات، وعلى أية حال وقفوا يحمدون الله إن لم يستجب لهم الهم ما
 ابتلاء قد تعقبها البلاء، فقليل هؤلاء الأثرياء الذين لا يبدلون نِعمة اله كفرأ ونَعمة، وكثيرهم الكافرون الباء وهنا يسدل الستار على الفريقين، نقلة إلى ضابطة هارمة للناجحين في هذا الميدان:

: 4 (1)
 العالية الصدى، الغالية الهدى وآلَدَّارُ آَلَّخِرَّهُ الحسنى، حصيلة لحسنى
 وحتي في منصب العدل والحكم الحق، إذ لا يريدون في ذلك الحـلـ الحقل إلّا

 لهي أحب إلي من إمرتكم هذه إلّا أن أقيم به حقاً أو أبطل باطلاًا . فالعلو
 يستتع فساداً مهما كان لأهل العدل اللاّا من عصم الهو وهداه .

فإرادة العلو هي بطبيعة الحالل من أقوى مصـاديق الفسـاد في الأرض
 خَ


 الحال، وتل من ينجو منها، وقد يروى عن رسول الهـلي

 لا تبغي علواً في الأرض ولا فساداً فأسلم|"(ا) وألأوصيكم بتقوى الله وأوصي



 بالأمر نكئت طائفة ومرقت أخرى وفسق آخرون كأنهم لم يسمعوا الله سبحانه
 حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها|"(1)
فقد يعني منها أنني لست من هؤلاء الذين يريدون علواً في الأرض ولا
 أمور المسلمين إلّا مثـلي، وكمـا يقول انزلت هذه الآية في أمل العدل
سورة البقرة، الآيات: ع•Y-Y•Y.

رسول الش هِ المصلر - أخرج ابن مردويه عن عدي بن حاتم تال لما دخل على النبي
 في كلام طويل : .. . . المصدر عن نجج البلافة من

والتواضع من الولاة وآهل القدرة من سائر الناس|(1)
 حتى للمؤمنين العدول فضلاً عمن سواهم!
 فتنونين التنكير تنكير على تلك الإرادة على أية حال، وحتى (إن الرجل




 للرساليين فضلاّ عن سواهم.
 من يريدون مالح الحكم بلا علو في الأرض :

عن مجمع البيان وروى زاذاذ عن أمير المؤمنين يرشد الضضال ويعين الضصمف ويمر باليياع والبقال فيفتح عليه القرآن ويقرأ مذه الآية ويقول:

نزلت. . .
(Y) المصلر عن تفسير القمي حدئني أبي عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن






 قال : إن الرجل ليعجبه . . .
 سورة البقرة، الآية: ب•

فحينما تجتمع عليه الأمة الحائرة المظلومة - قاصرة ومقصرة - ليبايعوه
 القلوب ولا تثبت عليه العقول وإن الآفاق قد أغامت والمدحجة قد تنـكرت
 العاتب وإن تركتموني فأنا كأحدكم ولعلي أسمعُكُم وأطوعكم لمن ولّيتموه أمركم وأنا لكم وزيرأ خير لكم مني أميرآ"(1)"
(اويسطتم يدي فكففتها ومددتموها فقبضتها نم تداككتم عليَّ تدالًّ الإبل الهـمم على حياضها يوم ورودها حتى انتطعت النعل وسقط الرداء وُوطِّ الضعيف وبلغ من سرور الناس ببيعتهم إياي أن ابتهج بها الصغير وهلج إليها (الكبير وتحامل نحوها العليل وحسرت إليها الكعاب||(r)
(أأقبلتم اللي إقبال العُوذ المطافيل على أولادها تقولون: البيعة البيعة، قبضت يدي فبسطتموها ونازعتكم يدي فجذبتموها"|(r)
(افما راعني إلّا انثيال الناس حولي كعرف الضبع ينثالون عليَّ حتى لقد وُطِيَ الحسنان وشُقَّ عِطفاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم||(8)

إإني إلى لقاء اله لمشتاق وإلى حسن نوابه لمنتظر راج ولكنـني آسىى آن بلي أمر هذه الأمة سفهاؤها وفجارها فيتخذوا مال الها دولآ وعباده خولآلا

 فلولا ذلك ما أكثرت تأليبكم وتأنيبكم وجمعگُم وتحريضگَم ولتركتكم إذا

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزءء الثاني والعشرون
 وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء آلا يقارّوا على كِظَّة
 بكأس أولها ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عطفة عنزل|"(r)

خاصةه! ! . .
الفقمت بالأمر حين فشّلوا، وتطَّلعت حين تمنَّعوا، ومضيت بنور الها


 الحق له، والقوي عندي ضعيف حتى آخلذ الحق منه، رضينا عنا عنا الله بقضائه وسلمنا لأمره||(r)
أجل وإن هؤلاء الطيبين لا يقوم في نفوسهم خاطر العلو في الأرض والاستعلاء بأنفسهم لذوات أنفسهمم، ولا يهجسس في قلوبهم الاعتزاز
 كلمة اله.
 لمختلف الأحياء، هنا في الرجعة وهنالك في البرزخ والثيامة، والمتقون هنا
 الاستعلاء، اللهم إلّا إعلاء لحكم السماء في أرض الله.
الكتاب ri ص اr اr مبده.

تتمة من الحطبة الـقفشقية
الحطبة r" الحكم والولاية الحة سورة الأمران، الآية: الحي.


عل"ّ (الحسنةها هنا هي اللحياة الحسنة المحلِّقة على العقيدة والنية والعمل،

 وكياناً كما في آيات، ولأن السيِئة لا يجازى بها صـا


فالحسنة المضـاعفة الجزاء يعم الأعمال والنيات والطويات، والسيئة المكافحة تخص الأعمال دون النيات، وأما العقائد السيئة فبارزة الأعمال فيها داخلة في الأعمال، وسيئه العقيدة دون عمل تشملها النا الآليات الوات الواعدة
 القلوب والقوالبب، وليست النية عملاّ، بل مي نية العمل، يثاب علي على
 قدر الأعمال، فنفس العمل السيّىء هو جزا جاؤه إذ يبرز بـحقيقته يوم تبلى



 سابقتها آيضاً حسنة أم سيئة.


(1) (1) سورة النساء، الآية: الآية: •17ع.



 ولأن القرآن هو الوحي الأخير الشامل كافة المكلفين إلى يوم الدين، ففرضه الرسالي البلاغي هو البلوغ إليهم أجمعين، وبألأحرى منزل وحيه الأول أم القُرى فإنها عاصمة الدعوة القاريآنية

 أتراه معاد الآخرة إلى الجنة)
 اليتيمة التي تحمل لفظ (امعاده) دون سواها من كلّ آيات المات المعادا أم هو الموت (ه) الرد الممنون فيه عليه! نم ولا منة في الموت ما دامت الـمت الحياة اللدنيا ملرسة
الآخرة! .

أم هو الرجعة أيام المهدي القائم عجل اله تعالى فرجه الما خصوصَها المَقَامُ ولا الطمأنة الحاضرة للخاطره الخطير عن بأس المشركين!


 الموت


أم مو الرجوع إلى مكة المكرمة(1)، رداً إليها بعد هجرية؟ والسورة مكية






 الرسول مححمد الرسول وبين قومك له اللّي فرض عليك القرآن، وانما سمي مكة معاداً لأنه مكان


لكل مسلم على مدار الزمن، أخذاً من رسالتها المحمدية وعوداً إليها .
كما وهي معاد الحج وميعاده .
= الرجعة وفيه عنه حدنثي أبي عن النضر بن سويد عن يححى الحلبي عن مبد الحمميد الطائي عن


والأنمة صلوات اله عليهم.





 أتول: وتد أخرج إلى مكة في تفسير إلى معاد عن ابن عباس ومجامد.

الفرقان في تفسير الفرآن/ الجزء الثاني والعشرون

 ذلك تفسير رده إلى معاد ومن تأويله رده بعد موته إلى معاد الرجعة،
 الدولة الأخيرة الإسلامية العالمية، وقد رُدّ إليه معه وسائر النبيين وكل من محض الإيمان محضاً، كما يرد إليه كلّ من محض

 اللدعوة ومعاد الرجعة ومعاد القيامة، والرد إلى الأخير اعتباراً إلى لقاء الله




 و"امعاده الرجعة، نم في (امعاده يوم القيامة! . ذلك رجاؤك بما نعدك غير مكذوب، كما وألقينا إليك الكتاب ولم تك

ترجوه:

: (鱼
 القمة - منفية، ومكة بلدة جاهلة قاحلة، والفترة البعيدة الرسالية، وقومك

اللّد ضـد الرسالة، هذه وأضرابها مما تقطع الرجاء عن إلقاء ذلك الكتاب الكافل للدعوة العالمية في الطول التاريخي بالعرض الجرا

 اليأس هو قضية الحالة الظاهرة، ولكنما الهالة الباطنة الزاهرة، كانلة كانت تتطلَّب
 تربية خفية حفية لتلك الرسالة البهية، ليناسب منزل الوحي نازله، مهما لم

يكن يرجوه صاحب المَنزِل .





العوان لرسول الهدى بين الخوف والرجاء!
إذاً فلم يكن الرسول لسائر الرسل، حيث الممعرفة مهما كانت قمة لا تتطلب بمفردها الانتصاب
 غالية عالية توهب للمتأهلين كما يعلم اله ويختار، دون المتطلعين، وقد
 مستأهلا لها تطامناً له واتكالآ على رحمة اله؟
 الرسالة السامية، رجاءً رحمة من ربك، وعدم الرجاء اعتبار بنفسك كأحد من الناس مهما كنت بالغ العقل والزهادة! .


 الميين والدين المتين، دون تقسيم للبلد بلدين، بانقسام الدعوة شطرين
 عدم الرجاء في إلقاء الكتاب أولى من عدمه في رده رده إلى معاد، وهن إمنا وعد






 وهنا الها بما أنعم على محمد يتطلب إليه ما تستحكم به عرى اللدعوة الرسالية، لا جزاءة فإنه غير مفتاق إلى
 الطلبات الربانية كدعامات خمس لهذه الدعوة الوامضة الناهضة الباهظة البا هِ
 الرب تتطلب هذه السلبيات قبلها لتستحكم عراها وتُحمى حماها .


$$
\begin{aligned}
& \text { IV : سورة القصص، الآية (1) } \\
& \text { (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

مِنَ آلَشُركِينَ


 كخلفيّة أولى لنلك الظهر الظهير، أن يصده عن آيات آلها اله، في أي حقل من

 فيه أنه سحرٌ أو جِنَّة أم كهانة أما هيهِ
 بعيدة عن كافة النزعات والانتزاعات والرغبات إلاّ إعلاء كلمة الله العليا،
 أية حال، وإن شركاً خفياً كدبيب النمل، فإنه يقصم ظهر الداعية، ويفصمد عن هالح الدعوة.


 شؤون الألومية، و:佥
 والشيء هو الكائن أيآ كان، إلهاً ومألوها، إذآ فاله شيءّ كما الخليقة
 وسائر الشيء تباين كلي، لا مشاركة بينهما إلاّلا في لفظة الشيء الألـئ وأحل
(1) سورة الرحمن، الآيتان: ry، ry.

الوجود، دون أية مشاركة في ذلك الأصل، فالأشياء المخلوقة كلها خِلوٌ عن شيء الله ذاتاً وصفاتِ وأفعالاً، كما الله تعالى خلوّ عنها في مئلث الجهات، ف (اهو خلوٌ من خلقه وخلقه خلوٌ منه") - (اباينّ عن خلقه وخلقه باين منهاهِ (لا هو في خلقه ولا خلقه فيهل كما : لا هو من خلقه ولا خلقه منه: مباعضة ذاتية أماهيه؟.

وترى (وجهههل) هنا تعني الجارحة؟ وهي تأويلة عليلة جارحة كيان الربوبية، إنه يهلك - وعوذاً به - بسائر أجزائه كسائر الكون إلّا وجها وها

 جوارح وسواها من أجزاء وحدود متركبة فـ المن المـحال أن يهلك منـه كلّ


 ببقاء اله بإذنه ورحمته، كالربانيين من السابقين والمقربين وأصحاب اليمين،

والجنة بأملها، فلا ملاك كليّاً لهم ولها (r)
تم وفي الوجه الأوّل لا وجه لوجه الدجارحة، فإن لكل شيء وجهاّ

$$
\text { (1) سورة الشورى، الآية: } 11 .
$$












ذاتية وفعلية، والروحانيون الذين يواجهونه حياتَهم معرفياً وعبودياً .
 في ذاته، ووجهه غير صريح، كمـا اختصـاصه بغير ذاته إدخال لها وا فـا فـمن الهالكين، أن ذاته يهلك وسائر وجوهه تبقى! !
 وخارجياً، ومن الثاني دينه(1) والدعاة إليه، فإنهم وجه الله اللني يُتوجه بهـم

 مصاديق الوجه، ففي وجه الذات هي من إضـافة الشيء إلى نفسه، وفي وجه
 إضـافة الفععل إلى مصـدره، فإنهـم صـادرون عن الله فـموجَّهون إلى الـى اللها فالمتتخلفون عن الله هـم هـالكون في حياتهم وبعد موتهم والثى النار حيث (1) المصلر عن الثوحيد بإسناده إلى خيثمة قال سالت أبا عبد اله وكان رسول الش لـ
 روية، قلت: وما الروية؟ قال: اللحاجة، فإذا لم يكن شله فيهم حاجة رنعنا إليه وصنع ما الحب

 عن تول اله
 التوحيد بإسناده إلى صفوان الجمال عن أبي عبد اله



تهلك ومن فيها، والمتجهون إلى الله باقون وإن ماتوا فإنهم في اللجنة باقون
كما هي دون نهاية.
 الذات لن يتغير ولن يهلك بأي هلاك(1) كما صفاته الذاتية، وصفاته الفعلية
 تبدلت شرائعه، والدعاة إليه لن يهلكوا مهما ماتوا أو قُتلوا
 بل والحال على أية حال، وهو عبارة أخرى عن البطلان، فهو هـلاك الكون والكيان، ولكن (وجههه لا هلالك له كوناً ولا كيانآ، مهها طرأه موت أو تغا

آخر في غير وجه الذات والصفات.




 الشِّرعة وأئمتها كموازين للأعمال والعقائد، والمرجع الأصيل هو الله.
(1) المصلر في أحول الكاني عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن نضيل بن هئمان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اله




 وداً ومرة رفاتآ ورميماً، وكالبسر اللذي يكون مرة بلحاً ومرة بسراً ومرة رطباً ومرة تمراً فتتبدل

سورة الإسراء، الآية: v.

## مكيه وآياتها تسع وستون 

中الْ



 كِ أَحْسَ الَّذِى كَانْاَ يَعْمَونَ








الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثاني والعشرون



سورة متماسكة الآيات بدةء ختمر، قهرمانتها المسـماة هي باسمهـا
(العنكبوت" وهي أخعف حشرة نعرفها ولا سيما في بيتها التي هي أوهن البيوت، تدليلاٍ على أن بيت الإشراك بالهُ والإلحاد في الله هو أهون من بيت

ملامح السورة ومصارحها بمسارحها تشهد أنها مدنية كلها، والجهاد لا تتختص بالقتال حتى تتخذ آياته فيها دليل أنها مدنية - فإن المؤمن حيا حياته الجهاد كما تقتضيه ظروفه - فإنما الدلالة الجامعة من جو السورة أنها نزلت في غضون الهجرة وهي أحرج الحالات للنبي واللنين آمنوا معه. تتخلل السورة من مطلعها إلى ختامها إيقاعات عميقة المدى، قون إوية الصدى حول حق الإيمان، وباطل الكفر، مما تهزّ الإنسان هزاً وتفزه فزاً ابتلاء: هارماً أمام تكاليف الإيمان وقضاياه وراه ورزاياه وعقباته الكئودة الملتوية من المتربصين دوائر السوء ضـده وضد كتلة الإيمان .


 وأين مصارع من مصارع -؟ وعرض لما يتوجب على كتلة الإيمان أمام كتلة الكفر والنكران .
لقد بالصمود في الدعوة سلبياً وليِجابياً، مما قد يبٌِّج سواذج المؤِمنين، فهنا

$$
\begin{equation*}
\text { سورة العنكبوت، الآية: } 79 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

العنكبوت تُحمِّلهم شاقة التكاليف في هذه السبيل الشاقة الطويلة، بينهم وبين فتح مكة، في عشرة كاملة، ومن نم إلى يوم الرجعة وإلى يوم القيامة الكبرى أن نعيش حياة الجهاد في سبيل اله مامدين غير خامدين :(4) (1)
وهذه مكرورة مرات خمسس، مرة يتيمة في مدنية: البقرة، وأربعاً في

 وهي المدنية الأولى، تترابطان هما بمشترك الحروف الرمزية هذئه، بتقارب

 إليهم فيها وسواها من مفاتيح كنوز القرآن .
: (1)
 والعقوبات، بل هم - بمراتبهم - يفتنون، فتنة الذهب بالـن بالنار، وإنها فتنـ للمؤمنين على طول الخط، في الزمن الرسولي والرسالي على مـختلف
 يخلص الذهبب|(1) من فتن عقائدية وئقافية وسياسية وأخلاقية واقتصادية اماميه من فتن هي كلها داخلة في نطاق الدين، المححلق على كل الحقول الحيوية، فلقد فتن المؤمنون في العهد المكي بأحرج الفتن، وعُلِّبوا بأثد


نور الثقلين §: 1EA في أصول الكافي عدة من أصسابنا عن أحمد بن محمد عن معمر بن




الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثاني والعشُرون
وكما فتنوا في العهد المدني بغزوات وبكتلة النفاق، نم فتنوا برحلة الرسول الـمؤمنين فاعلون؟ قال: نعـم - قال: فأين قوله

=








 (1) تعني التقية حتى لا يقتلوا وكان الفوز يبنهم لبلالال! .

 الكلبي انه لما نزلت مذه الآلية قام النبي الـا



 من الكاذب لان الوحي انتطع وبقي السيف وانتراف الكلمة إلى يوم القيامية.
 المؤمنين "





وتحصل بعد رسول الل

 علمت أن الفتنة لا تنزل بنا ورسول اله بين أظهرنا، فقلت: يا رسول اله ما هذه الفتنة التي أخبرك الهُ بها؟ فقال بعدي، فقلت: يا رسول الله أو ليس قد قلت لي يوم أحد حيث استشهلد من استشهد من المسلمين وأحيزت عني الشهادة فشق ذلك علي فقلت لي : أبشر فإن الشهادة من ورائك، فقال لي: إن ذلك لكذلك فكيف صبرك إذا؟ فقلت يا رسول الل والشُر، وقال ل ربهم، ويتمنون رحمته ويأمنون سطوته ويستحلّون حرامه بالشبهات الـوات الكاذبة
 قلت: يا رسول اله فبأي المنازل أنزلهم عند ذلك، أبمنزلة ردّة أم بمنزلة

فتنة؟ قال: بمنزلة فتنة(1)

وفي التوقيع الشريف عن صاحب الأمر عجل اله تعالى فرجه اه . . وأنا أعوذ باله من اللعمى بعد الجهلاء ومن الضهلالة بعد الهـلـى ومن موبقات الأعمال ومرديات الفتّن، وإنه كيف يتساقطون في الفتنة، ويترددون في الحيرة، ويأخذون يميناً وشمالاً،

نور الثقلين £: 1£^ في نهج البلاغة وقام إليه.... وفي ملحقات احقاق الحق: ثال علي "
 الكشففي في مناقب مرتضوي الا قال روي من ملي في في الآية تال سألت رسول الها تال: بتصديق ولا يتك.

فارقوا دينهم أم ارتابوا أم عاندوا الحق أم جهلوا

ليس القول ؤَامنَّاُ سياجاً مطمئناً عما تطرء من فتن، حتى ولا حقّ الإيمان، فقد يفتن المؤمن ليبرز صدقه في دعواه أو كذبه، وأخرى ليتكامل في حظيرة الإيمان، ونالثة هي طبيعة الحال لكتلة الإيمان حيث العقبات من الكتلة الأخرى ضدهم دائبة، فهم إذا في مئلث الفتنة. فليس الإيمان كلمة تقال، فإنما هي تعبيرة عنه مادقة أم كاذبة، بل هو حقيقة ذات تكاليف وذات أعباء ومشاق لا يتحملها إلا قليل (r) حين يتمتّلها كثير، ويا ويلاها من فتن لا تقوم لها قائمة كفتنة الأحباء والأهلين إذ يهتفون
 ومن أبرزها الفتنة مع الوالدين كما أتت في هذه السورة. وفتنة إقبال الدنيا على المبطلين، تهتف لهم الدنيا وتصفق لهم أهلوها وهو المؤمن مهمل منكر لا يحس به من أاحد، تاوياً في غربته ووحدته بوهدته، يرى الذين حوله غارقين في تيه الضلالة وتيار الجهالة. وأعظم من كل الفتن وافتن مي فتنة الإمرة على الأمة والعلـو في الأرض، أعاذنا الله من شرها، ورزقنا خيرها تحقيقاً للحق وابطالآ للباطل . (1) المصدر في كتاب كمال الدين وتمام النقمة توقيع من صاحب الزمان (مج) كان خرج إلى
 الشه




 ويقتل فالان من ولد فالاذ خمسة عشر كبشاً من العرب

فهذه الآية خابطة عامة للذين قالوا آمناً، أنهم يفتنون فيما قالوا على أية حال، فمنهم ساقطون فيها ومنهم تابتون ومنهم عوان، وليست الفتنة فقط،
 بممتلف الأحوال في كل حل وترحال، بل الحياة الدنيا كلهمـا فتنة وبلاء بخيرها وشرها، بإقبالها وادبارها ، والإمرة من أشر" الفتن وأمرّها! :

 السيآت الشر ما يخالف الطبع وينافره، وفي كلّ سقوط ونجاح، فالِّ الأول من السيآت الشر بوجه آخر مهما وافق الطبع، والثاني كذلك من الحسنات الخير




ولو أراد اله جل تناءه بأنبيائه حيث بعئهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان ومعادن البلدان ومغارس الجنان، وأن يحشر طير السماء ووحش الأرض معهم لفعل، ولو فعل لسقط البلاء، وبطل الجزاء، واضمحل الابتلاء، ولما وجب للقائلين أجر المبتلين، ولا لحق المؤمنين تواب المحسنين، ولا لزمت الأسماء أهاليها على معنى مبين، ولذلك لو أنزل اله من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضـعين، ولو فعل لسقط البلوى عن الناس أجمعين،
 الأعين من حالاتهم من قناعة تملا القلوب والعيون غناءه وخصائصه يملا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأعراف، الآية: 17A. } \\
& \text { (Y) سورة الأنبياء، الآية: }
\end{aligned}
$$

الأسماع والأبصار آداءه، ولو كانت الأنبياء أهل قوة لا ترام وعزة لا تضام وملك يمد نحوه أعناق الرجال ويشد إليه عقد الرحال لكان أهون على الخلق في الاختبار وأبعد لهم في الاستكبار، ولآمنوا عن رغبة قاهر الها
 أراد أن يكون الإتباع لرسله والتصديق بكتبه والخشوع لوجهه والاستكانة
 البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل(1)

ليست الفتنة لتختص بكم، بل هي تحلق على كافة المكلفين منذ البداية

 بعد جهل؟ تعالى اله عن ذلك علوآ كبيرا! أم ظهوراً لمعلومه لمن لا يعلم؟
 لكتاب البيان أن يعبر عن ذلك بغير تعبيره الفاصح! أم مي علمه الفعلي دون الفاعلي، وهو نفس الأمر الخارجي، فإنه من مراتب علمه تعالى؟ وتعبيره الصحيح - إن صـح إنه من مراتب علمه - فليحققن الله صدق الصـادقين وكذب الككاذبين! أم هي "فليُعِلِمـن" بضـم الياء وكسر اللام فيهـمـا من
 ولكنه خلاف متواتر القراءة! انها كما هيه بنفس الصيغة المتواترة، ولكنها من

 جعفر بن محمد ومحمد بن حبد اله بن الحسن .

العلم فتحاً: العلامة، دون العلم(1) ومن آياته انفراد المفعول، وليس مفعول العلم إلّا جملة تامة، وپالذين صدقا



 المسجاهيل الذين لا يعلمون هـدق القول في دعوى الإيمان وكذبه فـ العند تقلب الأحوال تعرف جواهر الرجاله! ! .


 المفعول.
وهذه بخلاف الآيات التي تجعل العلم غاية الابتلاء كـوَوَلِّعَلْمَ آلمَّهُ مَ

 هنالك مهلة ماحلة للذين يعملون السيآت، يحسبونهم بها سابقين على الهه وعلى أهل الله، غافلين أو متغافلين أنها إمهال من اله وإملال بكيد


(1) (1)


سورة آل عمران، الآية: IVA

من الشيطان، يمضيه الله بحق الظالمين فيذرهم في طغيانهم يعمهون، حيث


 فيسبقونا أو نسبقهم، وإنما يصبغهم الشيطان بما سول لهم بهذه العقلية القاحلة، فحسبوا أن يسبقونا، وعامل السيئة لا مفلت ولا سابق، ومن يحسب هـذا أو ذالك فقد ساء حكمه وفسد تقديره واختل تصويره، وحلّ تكويره وتكديره. ولأن وأَّز منقطعة تعطف إلى محذلوف معروف من الحسبانات السيئة، فقد يكون هو نكران اله، أو الإشرالك باله، أم حسبان
 أو شفاعة أمّا هيه من حسبانات خاوية، هي التي تسمـح لهم ان يعملموا

 مهما اختلفت دركاتها، فاختلفت التهديدات بهم والتنديدات. وعمل السيآت - ككل - ناتج عن البعد عن الله، في أية دركة من دركاته، كما أن لقاء اله درجات:

 حجاب حتى حجاب الذات؟ ولا يتيسر لأحد مـمن سوى الله حتى أوّل العابدين وأفضل العارفين وكما قال : (اما عبدناك حق عبادتك ولا عرفناك

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة محمد، الآية: YO. } \\
& \text { (Y) سورة الأنفال، الآلية: } 09 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

حق معرفتكl! أم مو لقاء توابه - فقط - ورحمته هنا وفي الأخرى(1)
 تعني لقاء ربوبية الجزاء! بل ولقاء الرب أيضاً تعمها وسواهها من لقاء يرجى الها

(8) ${ }^{\text {(1) }}$

بل ورجاء اللقاء دون يقينه قد يختصه بغير الحياة الآخرة لأنها متيقنة
 الممعرفي ورجاء الثواب في الدارين، ولا سيما في "لقا لله اللها، وليس في


 درجات الزلفي إلى الله حسب درجات العبودية والمعرفة .







 الساحقة من آيات لقاء الشا ولقاء الرب تعني الآلخرة بثوابها وعقابها

$$
\begin{align*}
& \text {. } 11 \text { • مورة الكهف، الآية }  \tag{r}\\
& \text { سورة الأهران، الآية: 1EV. } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الرحد، الآية: Y. }  \tag{£}\\
& \text {. مورة يونس، الآية: V. } \tag{0}
\end{align*}
$$

على المرجو، والعبودية والمعرفة الإيمانية هما السببان الرئيسيان للقاء الله
 آجلاّ، كلما ازدادت المعرفة زادت العبودية، وكلما ازدادت العبودية زالحا
 معرفته، حيث لا يبقى بينه تعالى وبينه أي حجاب حتى حتى حجاب نفسه إذ
 تفنى حجب الإنيات. فرجاء اللقاء بشروطه الصالحة يخلفه وبقلره ودونما

 القال والحال وصيتهما (ألْكَيِيُ ج) بكل حال وقال وأفعال.
: (وأوَّن جَهَدَهِ طبعاً في سبيل الله وفي الله وإلّا لكانت على نفسه لا لنفسه

 الجهاد فإنها مفاعلة بين طرفي النزاع، وليس جهاداداً دونما منازع، فهنا

 المجاهد الوحيد في ميادين السباق بهؤلاء الرفاق الأقوياء، وحياة المؤمن
 وإلّا لكانت حياة جاهلة قاحلة، مقلوبة في إنسانيتها فضلاٌ عن إسلاميتها . فقد تجاهد له ولا عائدة منها إليك في أمرها إلّا أمرها فتهاون - إذاً -

فيها، أو قد يشاركك الله في تلك العائدة نصف لك ونصف له فكذلك الأمر
 الهل إلّا دليل الرشاد ومون ونق العباد في كل جهاد، فلماذا إذا التهاون في سبيل

الجهاد.
وما سبيل الله في جهاد وسواه، إلاّلا سبيل صـالح المجاهد في الهّه حيث
 رحمة من الله وفضلاّ دونما استحقاق، فالجهاد بالنفس والنفيس بكل غال
 فيستعلي به على الشحّ، ويستجيش أفضل ما في كيانه وإمكانه من عدّات وعدّات.


 السائغة، المفسرة للجهاد والمستفسرة منه، حيث الإيمان جهاد نفسي وعمل الصالحات هو الجهاد الآفاقي، وكيف يحصل أو يتكامل إيمان بلا جلا جهاد، وكيف تتحقق الصالحات دون جهاد. وهنا الله يعد المجاهدين تكفيرأ عن سيئاتهم اللّمم وسواهـا، المتفلتة عنهم في حياة الجهاد، تغافلا أو تساهلاَ، فيأمنوا بأس السيآت حيث اجتنبوا



(1) سورة النساء، الآية: اب.

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثاني والعشرون
كالمعصومين من السابقين والمقربين، فالتكفير بالنسبة لهم دفع عن السيآت ألّا يرتكبوها، لا رفع لهما بعد ارتكابها، كما الغفر يعم الدفع والرفع.

تم للذين آمنوا - ككلّ على قلر ايمانهم - تكفير الدفع كما لهم تكفير





 هؤلاء الأربع النين على صراط مستقيم.
 الحسنى بالحسنى، وحتى الحسنات التي ليست بالحسنى، ومي اللجزاء
 هناك هما الأحسن وجزاءه لا يتفارقان، ففي أربع - آيتنا منها - الجزاء هو
 نفسه بما يظهر بملكوته هناك، وإنه العمل الأحسن دون السيء إذ كفّر عنهم،

$$
\begin{align*}
& \text { سورة النجم، الآية: }  \tag{1}\\
& \text { سورة العنكبوت، الآية: }  \tag{Y}\\
& \text { سورة النساء، الآلية: } 79  \tag{r}\\
& \text { سورة النساء، الآية: } 19 .  \tag{£}\\
& \text { سورة يونس، الآية: الآ: } \tag{0}
\end{align*}
$$





ولا الحسن فإن أقله عشرة الأمثال، فالجزاء الأحسن جزاء كلاء والحسن سواء، فليجاهد المؤمن ويبالغ أن يأتي بالأحسن فالألأحسن فإنه

 اعماله الأحسن دون سيء ولا حسن كأول العابدين، ، فدرجته كذلك ألكا أحسن
 ويا له من فضل عظيم عميم ونعيم مقيم للمجاهمدين الذيم الذين آمنوا وعملوا
 كلها حسنى، فما أكرمك يا رب، وما ألأمنا يا رب!



 حالاً ومالاً ومآلاً دونما أية إساءة ولا سوء آلا حوا حتى في قلبك فضلاّ عما يظهر،
 وهذه هي الضابطة الشاملة على أية حال، المقتضية لطاعتهما على أية حالل،

 تساويها أو تساميها أية صلة، فلا تناحرها صلة الوا الوالدية فيما فيا تنا الصلة الوالدية إلّا بما قرر الها في حقلي التكايل الها على صلة الش! فكل صلة تتهاوى بجنب صلة الله، إلاّلا ما تصلك بالهُ الهـ، وتسرع

عجلة سيرك إلى اله(1) فإنما طاعتهما في المباحات التي لا أمر فيها ولا
 -المستحبات وتحرم المكروهات بنذر أو عهد أو قسم، كذلك - وبأحرى
 الموارد الحرجة أو العسرة فلا، فترك المستحبات وفعل المكرووهات بأمر الوالدين ليس من واجب الطاعة لهما مهمما جازت إلّا إذا حملت تشريـا
(وَإِن جَهْدَاكَ هِ بالغ الجهد في جحد التوحيد الحق بكل حقوله طاعة
 من توحيد الذات أو الصفات أو الأفعال، أو الوحي أو العبادة والطاعة




 بمعصية الله أو العمل خلاف حب اله حسن، الن ودائرة الوصية بالواللدين مضيقة بـ (احسناه أترى أن الله يفرض طاعة أو يسمح ما فيه معصبية ويراه حسناً وهو

روى الترمذي مند تغسير مذه الآية انها نزلت في سعد بن أبي وتاص وأمه حمنة بنت أبي







بحمل مثلثناً من السوء: سوء بساحة الربوبية، وسوء بنفسه في هذه الطاعة، وسوء بالو الدين حيث تخلف طاعتهما في معصية اله مزيداً في وزرمما .




 من الحمل على العصيان، في كل المحاولات الممكنة تحبيباً وتهديداً وضرباً






 بشريك له تعالى لا فطرياً ولا عقلياً ولا كونياً ولا نقليآ، بل ومربع الأدلة

 أيّ علم.



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة لقمان، الآيتان: ع1، 10، } 10 \text { (1) } \\
& \text { (Y) سورة الإسراء، الآية: 7. }
\end{aligned}
$$



 الحياتين لأوليك المؤمنين على درجاتهم مع الصالحين الأولين من اللـابعين




 سبيل الله حيث الناس في الأكثرية الساحقة هم في الحق نسناس، يعارضون شرعة الله في الناس، فالتأذي في الله سنة في هذه الأدنى في الأمثل فالأمثل



 يرتكن الإيمان في قلبه أم هو منافق كافر في قلبه بالله، وإلّا كان حق التعبير
 قولة يجعل صاحبها الإيذاء في الله كعذاب الله، ويكأن الله يعذب من من آمن به، وفتنة الناس حين لا تزوى عن هؤلاء كما عن المؤمنين حقاً، لا يحق الا الا تنسب إلى اله كأنه يعذب من آمن به حيث لا يدفع عنه الأذى، رغم أنها في

$$
\text { (1) سورة النساء، الآية: } 79 \text {. }
$$

 ماجه وأبو يعلى وابن حبان وأبو نعيم والبيهي في شعب الإيمان واللضياء عن انس قال قال


سبيل الله من فتن الإيمان، وأنحس منه آن يجعل الأذية في الله من الله ويكأن اله هو الذي يدفع هؤلاء النحسين لإيذاء من يقول آمنا بالها . فهؤلاء اللذين



للمؤمن أيأ كان، إيذاء في الله كما هنا، وإيذاء في سبيل الله، فمن اجتاز الإيذاء في الله سليماً في إيمانه دون قولة جارفة مـجازفة كتلك التك التي


محبوراً :



والتصببر في الإيذاء في الله بـحاجة ماسة إلى اللجهاد في الله، حتى

 يهتد المؤمن إلى سبل اله، تعرفاً إليها وصموداً فيها أمام عرافيلها والتواءاتها وأذياتها .
 إلّا إيماناّ، فهو الذي جاهد في الله فيهتدي - إذاً - إلى سبل اله.


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الحج، الآية: } 1 \text { (1) } \\
& \text { (Y) (Y) } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$




وقد تعني الآية - نقط - المنافقين دون الآخرين، حيث القول الِّنَّا


 الإسلام، إلا الاستسلام مصلحياً وهو النفاق!
فكما عذاب اللّ يتحرز منه، فهؤلاء يتحرزون عن الإيمان حيث يخلّف
 شرآ، ومن أصعب الفتن أن يعذب المؤمن في الله حيث يتفلت عنه الإيمان



 حيث تبغي الجمع بين „قالوا آمناله وألا يؤذى في الشه، فيعلن كلمة الإيمان
 يحسبها خفيفة الحمل، هيّنة المؤونة والمسؤولية، قد يبقى على قالـي قالته ما
 وامتزت العقيدة - إن كانت - ! فهؤلاء ليسوا مع المؤمنين إلّا في النصر
 كأول العابدين وآخر النبيين ليقولن إنا كنا معكم وهم لما لم يكوني


الناس وعذاب الله فيما عنته، أننا تكفينا فتنة الناس عذاباً هنا عما في الأخرى، فلا نعذّب - إذاً - فيها مهما عصينا، أم قاسوا عذاب الها اله بفتنة الناس، فلا علينا إذ نعصيه إذ لا تصيبا في الأخرى إلا كاللذي أهابنا هنا فتنة الناس!




 المدعى إلى الكفر، وتركوا أن يكونوا في الله كيلا تصيبهم فتنة الناس التي حسبوها كعذاب الله، أو تركوا طاعة الشه إذ حسبوا فتنة الناس هنا كعذاب الشا الش




هنا (اليعلمن" كما هنالك من العلم العلامة، والإيذاء في الله بفتنة الناس، هو فتنة من الهّ، إذ لا يصده عمن يقول آمنا باله، ولا عن المالما المؤمنين بالها،


 فيها لأمن وراحة فلماذا - إذاً - إيمان النفاق فيها؟ ولـا منها ألاً يرتكن الإيمان في القلب، فيذبل عند الفتنة كما كانت في مكة أشد الفتن للمؤمنين، دون المدينة التي أسست فيها دولة الإسلام.
أو أن الآية تشمل كل دركات النفاق مكية ومدنية أماهيه، إذ لا تختص

بمكان أو زمان خاص بل تحلّق على الطول التاريـخي والعرض الجغرافي،


 فتنة الناس كعذاب الله بمختلف الوجوه التي أسلفناها، والدركا الأسفل فير فيها أن فتنة الناس هي عذاب الله، فهو يعذلب الذين قالوا آمنا! المت ولا تقف اللا


يفتون، لتظهر درجات الإيمان وتنبو وتربوا، كما :



حين يئس الذين كفروا من ارتداد فريق من المؤمنين إذ يؤذون في الله،
 الإيمان، وليس ذلك خطأ، وحتى لو كان خطأ يحمل خطايا عملية يخلفها

 حيث لا تزر وازرة وزر أخرى، وحتى إذا صـدقوا في وعدهم فلا يؤذن لهم

 خلاف الواقع في بعدي التصميم حينه وبعد الواقع إذ لن يسمح لهم فيه. (النحمل" أمر هـم بلزمون به أنفسهم، فهو - إذاً - إخبار ضـمني أنهم (1) سورة الحجرات، الآية: غ1.

ملتزمون بما لزموا به أنفسهم، ولكنهم كاذبون في التزامهم نفسياً، ومن نم خارجياً حتى لو التزموا، إذ ليس الجزاء بكمه وكيفه يوم الجزاء بأيديهـم فكل



 إضافة إلى أثقال ضـلالهمه، وما اتسع ودام ذلك الضـلال






 وأيما داع دعا إلى ضـلالة فاتبع عليها وعمل بها فلا فعليه مثل أوزار الذين الذين اتبعوه ولا ينقص ذلك من أوزارهم شيء"|(Y)

 المضللين، كأنّهم خوّل إليهم أمر الجزاء يوم الجزاء.

سورة النهل، الآية: YO.



 فير متتقص من أوزارمم شيئأ . .






 تَُجَهُوْتِ












نَّحِمِيْنِ

 6(e) in tia

هنا عرض لنماذج من الفتن التي اعترضت الدعاة الرساليين من لدن
 ان ليس الإيمان رخيصاً دونما فتنة في سبيله، وليتذكر الفريقان مصارع الغابرين والعاقبة الحسنى للمتقين.


 العالمون أجمعون، كما في غيره من أولي العزم الذين دارت عليهم الرحى،
 عَامَّه وهو اللبث الرسالي، إذ (افلبثله بعد (أرسلناه(1) فليس - إذاً - لبئه في

نور الثقلين \&: 10\& ني الاحتجاج للطبرسي عن النبي






 الثناريات - الثقر - الثتحريم - الحاقة - نوح.

كل حياته وعلها آلاف من السنين خلافاً للتوراة القائلة إنها سنّي عمره ككل! ولا نحتمل أن السنة هنا أقل مما نعرفها حيث النص يمانع غيرها، و"إنَّ

 حتى يعني من السنة غيرها لوقت ما . وليكن ذلك العمر الطائل نبراساً ينير الدرب على هؤلاء الذين يتشككون ويشگّكون في عمر صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الثريف.



 محمد
 في القرآن بسني رسالته إلا نوح ولقد عرضـت قصص نوح مختصرة كما هنا وفي غيرها، ومفصلة كما في أخرى، ولم تأت سنّي رضي رسالته إلّا هنا .
 لعدم التكرار لفظياً، والتوافق معنوياً، قضية الفصاحن القاحن القمة القرآنية، كما وفي
 الصيغة أجمل من (تسعمأة وخمسين سنة) لفظياً كما هي أكمل منها معنوياً .
(1) (1) سورة مود، الثوبة، الآية: • ع ع.
 ظُلِمُونَ



إنها بقصتها المقصوصة في كتابات الوحي وهذا القرآن العظيم، آية للعاللمين على مدار الزمن الرسالي منذ نوح اللى خاتم النبيين وإلى يوم اللدين، وعلّها كذلك ببعض انقاضها الباقية، المرقوم عليها اسماء الخمسة
 فضمير التأنيث راجع إلى قصة السفينة وإليها نفسها دونما اختصاص
 (r) (r) فلا يصغى إلى قبلة القائل من السفارة السوكيتية - بعد ما نشرت
 عنهم أنفسهم، وما ذا بعد الحق إلّا الضلال! الالها لا



$$
\begin{equation*}
\text { سورة القمر، الآية: } 10 \text {. } \tag{r}
\end{equation*}
$$

سورة الحاقة، الآية: IY .




 باللغة الأردية

نَ تَلَمُوبَ
(إذْ قَالَ هُ تحلّد قومه المخخاطبين هنا بقومهم الحالي الحضور عند قوله،


 لمن دارت عليهم الرحى من أولي العزم من الرسل . وهذه القالة الإبراهيمية هي القالة الرسالية لكافة المرسلين، وهي الأمر


 (اوحدهل) ولا حصر تخصص به التقوى والعبودية؟ علّه لأنهم ما كانوا يعبدون الها



ساقط بوجود الأصل!
أم لأنهم ضـروب عدة، منهم هؤلاء اللنين يوحدون العبادة لمـا سواهو
 الهس سواه، وليست هذه عبادة لائقة لله، فليعبدوه كما تحق وليست إلّا توحيد



 يوحّد في عبادته، كما السلبية القمة ألّا يشرك به سواه، إذا فهي صيغة أخرى الا

عن ولَّلَ إلَّهَ إلًا آلَّهُ في قالب الأمر والنهي بالترغيب والترهيب! نم الآية


 :
 أماهيه من جمادات، مما يبين انهم كانوا - فقط - عبدة الأونان وهي أنذل العبادات وأرذلها بين كل ما يعبد من دون اله، أن يعدلوا بها عن عبادة الها
 أنتم تعبدون ما تخلقون، وإفكاً فيها انها شفعائهم عند الله، ما نعبدهم إلاّلا ليقربونا إلى اله زلفى، وأمئالها من مختلفات الزور والغرور التي يخلقونها








 إشارة إلى معدنية الرزق ولد نيته عنده، مهما كانت له أسباب منها يرزق المرزوقون، سواء أكانت اختيارية أم سواها، ، فليطلب المرتزق الرزق من أي سبب ولعِندَ ألَّهِّهِ لا عند سواه .

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثاني والعشرون
أمن العقل أن يترك الرازق ويبغى الوسيط أن يطلبه من الهه، فتعبدونه حتى يطلب؟ ولا وسيط في طلب الرزق، ولا يملكون هؤلاء طلباً له من الله، ولا أن يعبدوا من دون الله، وحتى لو ملكوا طلباً من الله فعبادتكم

 أونانهم في كل زوايا الربوبية، فذاتية أنها شأوثانه لا تعقل، وصفاتية أنها لا



 شيء؟! وهنا ندرس أن طلب الرزق عند غير اله كعبادة غير الشا إشراك بالشّه، وإنما علينا أن نتوسل بالأسباب المسمورحة لنا في طلب متّكلين في ذلك على اله دون سواه.






الجمـع هو الأرجح، وأمم قبل إبراهيم تشمل أمة نوح ومن قبله من المرسلين كإدريس وآدم وشيث، كما وإن أمة نوح في قرونه العشرة قرون عشرة قد يعبر عنهم بأمم.




 وقت الحاجة بلاغ غير مبين، فلا يصدّق على الوحي الرسالي إطلاقاً. هذه خطوات تربوية يخطو بها الداعية إلى هؤلاء الألداء ضـد الديعوة الديا

 الرسالية لينسجوا على منوالها في كل أحوالها في مخاطبة النفوس وإزالة


: (18)
الواو هنا تعطف إلى محذون معروف من الآيات الأنفسية الدالة على وجود الهّ وتوحيده في كل ربوبيته، وإنكم إليه ترجعون، فإذا



 وعلّ الرؤية الأولى هي - فقط - الرؤية البصرية، أم والبصرية الناتجة عن


 (اكيف يبدئ وكيف بدآله؟ وإنما تعني ظاهراً من البدء والإبداء والإعادة، الباهر

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثاني والعشرون
لكل" راء وناظر، فقد يبدي الشا خلق كل شيء من كل شيء - بعد خلق المادة

 الأوّل كالماء والبخار، والتراب والأشجار والحيوان والإلإنسان
 الأولى، والإبداء هو إظهار البدء، كما الإعادة هي إظهار العود، عوداً إلى بدء، فالمادة واحدة وإنما الاختلاف في الصورة الماهوية والظاهرية.

 عن (يبدئه مضياً وتعدية، تدلنا على الفرق الواضح بينهما معنوياً وواقعياً، مهما اشتركا في الخلق والإعادة.


 المرحلة المستمرة إلى البداية الأولى في خلق المادة الأولية، كما و وأَّةُ


 وهي على الترتيب في حدود ذواتها صعب وهيّن وأهون، مهما كانت في قدرة الله على سواء، ولكن يستدل بالأوّل الصعب وبالثاني الهين على الثالث الأهون، ومهما كان الأولان قضية الفضل، فالثالث هو قضية العدل، فهو

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البروج، الآية: با. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الأعران، الآية: M9. } \tag{r}
\end{align*}
$$

أولى من الأولين بأولويتين، وهنا لك الإعادة بعد الإبداء تشـمل كل مراحل اللخلق والتحوير أولاً وأخيرآ، والإعادة المعاد - وهي إعادة الصورة بمثلها
 الإعادات، فما إعادة الإنسان إنساناً في الأخرى إلّا كإعادته تراباً كما كان، وإذا كانت هـذه في الأولى مصلححية الـحياة الـدنيا، فالإعادة الأولىى في





 إنشاء الصور، والممواد هي كما هيه، إنشاء للصورة الإنسانية مثل الأول لا عينه، وإنشاء رجع الروح إلى البدن في صورته المنشأة، وإنشاء لليوم الآخر مكانااً وزماناً آخرين يختلفان عن الأوّل.



 اللّاشيء المطلق، كما أن اله مو الشيء الطلق، والأثياء الممكنة التكوين جوهرياً ا"م ماهوياً هي النسبية في الشيئية، فقد تكون شيئاً لأنها كائنة بما

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الواقعة، الآية: MA. }  \tag{1}\\
& \text { سورة لقمان، الآية: YA }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الروم، الآية: MV الآلئ } \tag{r}
\end{align*}
$$


 الإعادة، والسير في الأرض، وهي هنا أرض التنكوين بمـختلف الأبعاد الفيزيائية والكيماوية، ينتج أن الكون له بداية، ولا ولا بد للبادئ كون خلاف كون المبلء، لا والد له ولا علة غير إرادية أم محصورة، بل هو خالق خلق الشيء الذي كل الأشياء منه، لا من شيء، لا من شيء ولا من لا شيء أجل وإن السير في الأرض هنا سير فطري وعقلي وعلمي وحسي، يفتح العين والقلب على كيان الكون، لفتة عميقة إلى حقيقة أنيقة دقيقة حقيقية للالتفات

缭教虎

 منذ نزول الققرآن إلى يوم الدين، كلّا على قلره، حيث السير في الأرض
 و وإِنَّ آَلَةَ عَّ



 إلى اضطرارها، وعن أعمالها إلى نتائجها، وعن كل ما تتطلبه الأولى، إلى

 （1）تفصيل البحث عن القدرة مذكور في سورة الملك ج Y من الفرقاذ على ضوء آية القدرة． （Y）

سورة العنكبوت الآيات: \&-1 1 rv



 تعلبوا، فالأرض والسماء صيغة أخرى عن الكـون كله هنا وهنالك، فلا




ينصركم عن بأس اله.

: هَ
كفرأ بآيات الله آفاقية وأنفسية، الدالة على ربوبيته الوحيدة غير الوهيدة
 زَحْتِقِه في الدنيا والآخرة، فالمؤمن بآيات اله ولقاءه لا ييأس من رحمة اله








$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الرحمن، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة الأنياء، الآية: } 79 .
\end{aligned}
$$

الفرقان في تفسير الفرآن/ الجزء الثاني والعشرون
 عزموا في البداية على قتلة، نم على إحراقه لأنه أشد وأنكى، أم كانوا مفترقين بين قتله وحرقه، فتغلبت الفرقة الأخرى، وعلى أية حال عزموا على إحراقه فألقوه في الجحيم


 (r)

 : (10)

 شفعاءكم عند الش، ولا أنها تنفعكم إذ تعبدون، أو تضركم إذ لا تعبدون، بل

 اتخاذ الأوثان.

تم ؤبَيْنِكزِ قد تعني كل بين في هذا البين: بينكم والأونان، وبينكم وآباءكم الأقدمين، بينكم ورءوس الإشراك، وبينكم التابعين، حيث تودون الأونان الذهبية والفضية أماميه من الججواهر الثمينة وسواهاها، وتودون آباءكم فتقلدونهـم في ذلك الاتتخاذ، وتودون زعماءكم فتتبعونهـم فيه، وتودون
سورة الإسراء، الآية : الآية: AY.

بعضكم بعضاً وأوثانكم هي صلة المودة والوحدة، وكل ذلك پمودة الحياة الدنياله فلا اعتقاد هنا ولا اقتناع، وإنما مـجاملة وملة ومعاملة دنيوية، بسبب المودة فيها أم لغاية استبقائها أو حصولها الـا
 الحفاظ على صالح الحياة الدنيا دون ان تملك وراءها حقآ صالحآ للإتباع.







(0)
 وزملاء في الإشراك، وذلك ثالوث العذاب: 1 - يكفر بعضكم ببعض ويلعن.
Y Y - وإن مأواكم النار، وهي مجمع كل الأودّاء في الشرك! r


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (IV (I) } \\
& \text { AY (Y) سورة مريم، الآية (Y) }
\end{aligned}
$$


 الأربع تعني ما تخصه من معنى حسب نوعية التعدية كما هي قضية الفصا مـة . ف هآمن بهلا هي كأصل الإيمان مو الإيمان باله، وكوسيط هي الإيمان

 دون وسيط، اللهم !إلّا تجاه محمد وهو رسول الرسل، وهآمّنهله جعله في أمن
 عما يخاف، لا أن تجعله في أمتك كما الله.


و(آمن لها هو إيمان بالله لرسول يدعو إلى الله، إيماناً لصالح الموكب الرسالي أن يصبح من أعواد الرسالة وأعضاد الرسول، بعدلد ما كا كان مؤمناّا







$$
\begin{align*}
& \text { (Y) سورة الحشر، الآية: بץ. }  \tag{1}\\
& \text { (£) سورة مود، الآية: •ع ع } \\
& \text { (1) سورة البقرة، الآيتان: 00، 07، } 07 .
\end{align*}
$$


(0) سورة يونس، الآية: "A.

سورة العنكبوت الآيات: \& - 1 -
فقد كانوا مؤمنين بالله غير مؤمنين لرسول الله موسى، ولا مصدقين في الطور أن الله هو الذي يكلمه حتى يروه جهرة يكلمه فحصل ما مصل حصل .

 أرسل مع إبراهيم وكان مشركاً من ذي قبل؟ فإنما أرسل معه بعدما آما آمن معه

 مهاجر إلى ربه في رسالته بل وكل مؤمن، فقد تعني (افقاله لوطاً وإبراهيمّ ولكنه مهاجر مع إبراهيم كما آمن معه، مهاجرة رساج بمعيته كرسالته معه دونما

 الرسول
إبراهيم Ene

إن المهاجرة الإبراهيمية ما كانت فحسب عن وطنه إلى غيره، بل انها مهاجرة عمن سوى الله بكل كيانه، ومنها مهاجرة قومه بعد أن لـم يبق لـ الـ
 الرسالية، ذرية تمضي فيها رسالات الله منذ إسماعيل وإسحاق ويعقوب والى الى
 آيات عدة ثم الرسول محمد (Y)
(1) سورة الصافات، الآية: 99 (1)

(r) سورة العنكبوت، الآية:





 والمقربين منذ آدم اللى خاتم النبيين صلوات الله عليهم أجمعين •





 ظَلِْيِينِ












سَبِمِتِنِ





لقد كانت فاحشة اللواط في قومه لحدّ تطلبت النهي والتنديد في بازغ الرسالة قبل النهي عن الإشراك بالله، وكما نراه في كل الآيات التي تذكر . رسالة لوط


 في أصل اللواط، بل في السباق فيه والهرعة الجماميرية إليه، و وأَمَّدِ مِّنِ
 جماعات وكتلات، فاحشة منقطعة النظير هكذا بين العالمين .



 بين إتيان الرجال وإتيان المنكر الذي يشمله وسواه، هذا قد يعني كل سبيل مأمور بسلوكه ومنها سبيل تشكيل العائلة، فإتيان الرجال أحياناً تطع أحياني

لهذه السبيل، وأما إتيانهم كعادة مستمرة منحصرة في شهوة الجنس، فهو فور قطع باتٌ لسبيل الإيلاد، فقد كان فاحشة متجاواوزة إلى هذه السبيل، قاطعة

 لواط يُقطع به سبيل الإيلاد ويؤتى به في النادي المجتمع
 الإستجلاب للفاحشة، كما من المنكر كل المنكرات القرينة لهذه الفاحشة المعلنة الجماميرية من رتص وموسيقا وميسر وخمر واضرابها من منكر .

 لسبيل الحل من الإيلاد دون قطع قاحل يجتثّ النسل عن بكرته .




واللواط تخلّف قاحل عن الفطرة، فقد تفسد الفطرة بتجاوز حد الاعتدال مع المرأة فهي فاحشة داخلة في نطاق الفطرة مهما تخلفت فيها عن
 وفساد في التركيب العضوي، تخلفا عن خط الحياة الجنسية عن بكرتها .



في وجه الإنذار، ما لا يتظر فيه أوبة ف :
:
وهي قالة الإستنصار في حالة الاضطرار وقد استضعفوه، فلا دواء لدائهم إلاّ الكي، نصرة على كفرهم وتحليهم الساخر أن يسخر منهر النهم عذاب اله، فإذا هو ببشرى العذاب:

: أَهَهَهَا كَ
جيئة مبشّرة إلى إبراهيم لأنه اللذي تدور عليه رحى هذه الرسالة، وما لوط إلّا فرعاً منها في قضـاء سدوم، وقد برهنوا إملاكهم لهـم بأنهم كانوا
 بالرسول وظلماً بالرسالة، ظلماً بالفطرة وظلماً بالإنسانية ككل .

尾
:

بنجاتهه ، وهم طمأنوه بنجاته وأهله إلّا امرأته إذ كانت من الغابرين. وقد يعني من ذلك الاستعفاء عن قوم لوط لكرامته وهو فيهم كما في هود



(1) سورة مود، الآيات: Vף-VE.

 من المؤمنين أتهلكونهم؟ فقال جرئيل پ. تال : فإن كان فيها ثلانون؟ قال : لا - قال : فإن كان فيها مشرون؟ قال : لا - تال : فإن كان =

والغابر هو الماكث بعد مضي ما هو معه، إذ مكثت في الظلم مع ما مضى عليها من عمر طائل وما معها من جو الوحي والتنزيل، وذلك مما
 سبب العذاب .

我

 العذاب من الله؟ لأنه ما عرفهم إلاّا أنهم شباب صـبا

شنشنة قومه، فجيتتهم إليه - إذاً - جيئة فجيعة خوفة من قومه المجرمين :
 محذوف من قولهـم معروف من هود : (10)






 =


 (1) سورة مود، الآيات: Ar-VV.
 الشر كفاعله، وقد كانت تدلهم على خيوف لوط وسواهمم، اضـافـة إلى كونها مشركة فاستحقت ما استحقوه.


وذلك الرجز هو حجارة من طين، مسومة عند ربك للمجرمين كمـا فصلت في هود وسواها .



 غمرت في بحر لوط، ولا يعني تركها أنها متروكة للناظرين مع الأبد.


:


 وحصيلة دعوته الرسالية مي عبادة اله لا سواه ورجاء اليوم الآخر على الآلى الاني


والعمدة في إفسادهم بعد العقيدي منه هو البخس في المكيال والميزانـانها إفساداً اقتصادياً تتهدم به العيشة الجماعية، خلقاً للطبقية العارمة الظالمة،
 على الأرض ميتين


وليس فقط يزين سوء الأعمال فيرونها حسناّ، بل وحسنها حيث يزينها لهم أكثر مما مي، فيغترون بها ولا يبالون بما يعتريهم من سوء: الولا يلا يغرنك تزيينه الطاعات عليك فإنه يفتح لك تسعة وتلا ولا
 فكلما يزينه الشيطان من أعمال خيرة وشريرة، هي ذريعة للصـد عن اللببيل، فحذار حذار من تزيينه وتسويله كيلا تقعوا في فخه وأنتم تحسبون أرن
 المسالك بما زيّن لكم الشيطان أعمالكمم، فأنتم - إذاً - من الأخسرين



 فمسرح التزيين من الشيطان خطير خطير، لا ينجو منه إلاّا من عصـمه الشا


سورة الكهف، الآية: ع•1 ال
سورة آل عمران، الآية: 1•1.


 ألأزَضِنِ كلّ على حلّه ومدّه، استكبار الـُراء والسلطة الـملكية والوزارة


سَمِبِيِنج ( على مشيئة الله :



وَكَكِكن كَ


重




 (1) سورة القمر، الآية: عب. (Y) سورة القمر، الآية: الآي: (Y) سورة مود، الآية: 9 (Y)

(0) سورة القصص، الآية: (1)

 استكبروا فأخذوا هنا اخلذة طفيفة بما ظلموا. وهذه العذابات الأربع: بالصيحة وهي هواء متموج سريعة الإيقاع، قرعاً للاَّذان والثى الأعماق، وبالدحاصب: حجارة مـن طين تتبدل نـاراً بسرعة
 العناصر المخلوق منها الإنسان وهي الأربعة الشهيرة مهما كانت كل واحدة تشتمل على جزئيات وذرات، فقد أخذوا عذاباً بما خلقوا من رحمة، وما


 البيوت كذلك بيوت الإشراك أياً كانت هي كييت العنكبوت:






 وَانَةُ يُعْلُ مَا تَصْنَعُونَ
 إلَيَّكَ































كل بيت إنما يتخذ للرياحة بيتوتة وسواها ، آوياً أم ناوياً، فالبيت ملجا ومأوى ومئوى، وهنا مثل المشركين باله كمثل العنكبوت، ومثلّ تولّيّهم من



 البعض في الممثل به وهو هنا الوهن.

فكل خط أو خيط سوى خيط الله وخطه هو كخيط العنكبوت، لا يجلب
 للعنكبوت، وكما يصطاد الذين يدعون من دون الله ضععاء العقول. وكما لا يحصل للعنكبوت أي حاصل من بيته كبيت كذلك لأمثاله من

 لا تكوينية ولا تشريعية، إلاّ ولاية شرعية فرعية كما يأذن الله لحملة شرعته
 الأونان والطواغيت، بل وعبدة الملانكة والنبين وسائر الأولياء المكرمين،




مهما اختلفت دركات ذلك الاتخاذ إلحاداً في الولاية أو إشراكاً قل أو كثر،
 قوة اله هي وحدها القوة، وولايته هي وحدها الولا اللاية، وما ولا علا ضئيل، مهما خيّل إلى الهائمين في سائر القوات وات والولايات الوات أنها قوة أو


 وحمق التساهل، فامتناع علمهم هذا مسنود إلى تقصيرهم المختار المار والامتناع بالاختيار لا ينافي الإختيار . وهل في الحق إلئ إن بيت العنكبوت ألا أوهن البيوت



ترى، متناولة لكل راء، دون ما لا ترى .
فأمثل الأمثال فيما يرى للذين اتخذوا من دون الها الها أولياء هو العنكبوت



 في ذلك الحقل من آيات الله البينات الداللة على كمال قدرته.

نسوج العناكب:
فمما تحير العقول وتقنعها باستحالة الصدف في الخلق نسوج العناكب، فدقة التنظيم والترتيب التي كشف عنها أبحاث العلم الحديث الحيث في ميادي الحين
 آن بعض العناكب تنسج خيوطاً دقيقة جداً، إذ إنها تنسج بيوتها من خيوط،

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثاني والعشرون
كل خيط منها مؤلف من أربعة خيوط أدق منه، وكل واحلدة من هذه الخيوط الأربعة مؤلف من ألف خيط، وكل واحد من الألف يخرج من قن قناة خارية في جسم العنكبوت وهذا يعني أن كل خيط ينقسم إلى (\&×× ، • ا=> • • ع)

وذكر بعض العلماء الآلمان الباحئن في هذا الميدان: أنه إذا فـمّ أربعة
 شعرة واحدة من شعر لحيته، مع العلم إن متوسط شعر اللحية لا يتجاوز

 في جسم العنكبوت ألف نقب يخرج منها ألف خيط في آن واحد، حيث
 الجديدة وتتجمع كل أربعة سوية لتشكيل خيط أكبر، وهكذا تتجمع الخيوط لتنشئ مسكناً ومصيدة للعنكبوت، وإنها لتدعو العاقل والعالم والمؤمن إلى

 وتجزئة حقيقية وهن بيت العنكبوت، فقد جاوزت خيوط العنبكوت الـحّد المعروف في الدقة وتناهت في التجزئة وجاءت برهاناً ساطعاً على النظام البديع والإتقان الفائق للصنعة الإلهية(1) كما جاءت مئلاً يندد باللذين يدعـئ من دون الهُ أولياء.

ترى هنالك خيوطاً متينة بشبكات محكمة الوضع هندسية الشكل، لحد لو اجتمع كل نساج وغزال في الدنيا وقوبلت صناعتهم بصيناعات العنكبوت لفاق هذا الحيوان كل غزال من الإنسان.
يوسف مروة اللبناني في كتابه: العلوم الطبيعية في القرآن .

ومادة هذه الخيوط خفيفة الوزن للغاية، فرطل منها يكفي ان تطوّق به
الكرة الأرضية كلها!

العنكبوت البناء:
كل عنكبوت في الدنيا غزّال ونسّاجه، وبعض أنواعها تبني منازل يشاهدها الناس في أماكن كثيرة بحجم (الكستبان) يقفلها من الداخل بيل بقفل لم يقف على كنهه أحد من علماء الحشرات، حتى يأم أمن من دخول كل عدو مهاجم أو سارق، سبحان الخلاق العظيم!

## عناكب البساتين:

وهنا نوع من العناكب تسكن البساتين، فتضطر إلى الانتقال من شجرة إلى أخرى ومن غصن منها إلى آخر، ولتسهيل التنقّل تبني قنطرة بين
 لعابه، إذا لامس الهواء جمد، فيمتد فيه بعد تثبيت أحد طرفيه ولا يزال الطرف الآخخر يـغدو ويـجيء حتى يـمسـك بورقة أو غصـن فتـمر عليه (العنكبوت، وبذلك تسهل المواصلات وتنجو من الخطرات والمفاجآت

ومن ذلك ما حكي أنه وضعت منكبوت ملي مود في ماء تريب من شاطئ جزيرة فنزلت من


 ومذا النوع البستاني من العناكب تنسج على الأفصان والأوراق شبكة عجبية تقتنص بها
 محيط ذلك ملى الأوراق والأفصان، وتلك الخيوط أتطارها والعنكبوت رسامبا ونا وغازلها

 مذه وربطتها ربطاً ويفاً مسكماً مليها مع التناسب في الوضع والإحكام والهندسة بحيث ترى=

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثاني والعشرون
إن العناكب - ككل - تنسج نسجها بمؤخر أرجلها دون حاجة إلى النظر بعينها فإذا قطعت خيطانها قبل الغروب نم نظرت لها عند شنر اليوم الثاني رأيت شبكتها منسوجة كما كانت، وهي تأتي بقطع صغيرة من الأحجار والخشب فتضعها على نسجها حفاظاً له من التكسر وإطاعة الرياح
 أشجارها وتلطّخ بها خيطانها وشبكتها لتكسبها لزوجة فلا تتمزق إذا فاجأتها الرياح وهاجت عليها الأعاصير، ولذا مر مر بها الذباب التقطنه بمادتها التها اللزوجة

 إتقانه، وإذأ كان أوهن البيوت المبنية بالغريزة الحيوانية بذلك الإتقان فكيف
يكون - إذاً - أقوى البيوت؟



ولأنه يعلم تماماً ما يدعون من دونه من شيء، فإنه هو الذي خلقها،
 تعالى، وإنما وهنا لكل مخلوق أمام الخالق العزيز الحكيم، مهيما مهما كان من الإتقان ما يحير العقول.

و(امالا هنا تحتمل انها موصولة أو استفهامية أو مصدرية أو نافية، ولكن
=

 بعد الآلان من السنين تفتخر به الفتيات الالفرنجيات في إتقان الصنعة وحسنها (تفسير
 المصلر ناقلاً من كتابه جمال العالم.
(امن" تنفي كونها نافية إلّا إذا كانت زائدة ولا زائدة في القرآن بلا عائدة، وحتى إذا كانت للتأكيد فالمعنى أن الله يعلم انهم لا يدعون الا من من دون دونه
 فضـلا عن الملحدين والمشركين رغ

تم الثلاثة الأول قد تكون كلها معنية، فهو يعلم الذي يدعون من دونه من شيء، ويعلم ماذا يدعون. . ويعلم الدعوة من دونه، علماً شاملاّ لا يبقي كائنأ ولا يذر إلّا ويشمله بكمه وكيفه، بزمانه ومكانه، بكونه وكيانه، وذلك




 ضـمن الثلاثة الأولى لا بأس بها، فعلّ الأربعة كلها معنية، ويا لها من من جماع

وإن الأمثال المضرووبة للناس في هذا القرآن بالغة لحدلّ من التمـئيل





فالعالـمون هنالك هـم المؤمنون هنا، كما الذين لا يعلمون في آيات عدة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة يونس، الآية: 1A } \\
& \text { (Y) سورة البقرة، الآية: Yج }
\end{aligned}
$$

هم الذين كفروا، فالإيمان باله يزيل الأغشية عن الأبصار والبصائر فأصحابها يعقلون تلك الأمثال الحكيمة القرآنية، كما والـعالمـون العلوم التـجريباريبية يعقلون، فإن كانوا مؤمنين فأحرى وأكثر، وإن كانوا كافرين فقد يهتدون بها إن أرادوا الهدى، حيث العلم بنفسه طريق الهدى إذا لم تخلطه الردى . والعقل الحرّ أياً كان يعقل هذه الأمثال مهـما كان مـجرداً عن علم
 الممجردة؛ هي شركاء ثلاثة في أن تعقل هذه الأمثال دون اختصـاص بعقلية
 دون الله أولياء هم الموجّه لهم في الأصل ذلك المثل الـال الأمئل، تحريضاً لهـم
 بِهَنَا مَيَلِّه(ا) إلاّا جاهلة تخالف العقل .

فالأمثال المضروبة في القرآن، فضهلا عن حقائقه المـجردة، إنما تعقل
 تكشف الحقائق حسب درجات الفاعليات والقابليات، فالعلم آياً كان
 مجرد تمثيلات شعرية ودعاوى خاوية، بل هي حجج بلدورها توضّح الحقائق البعيدة عن العقول.




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الآية: بو. } \\
& \text { (Y) سورة إيراميم، الآلية: Y (Y) } \\
& \text { (Y) سورة الحشر، الآية: Y) }
\end{aligned}
$$

فعقلاً فتذكرآ فإيمانا! وعلى حد تعبير الرسول

 - أِ

 هما في خلقهما إلاّلا مصاحبتين للحق .
فحق الخلق فيهما مصاحباً اتقاناً ونظاماً بارعاً وتصميماً حكيماً قاصداً
 واحد عزيز حكيم.
وحق الخلق فيهما سبباً وغاية دليل حياتنا الحساب بعد الموت، فإن



كما وحق الخلق لهما كخلق ينفي الولاية عنهما وما فيهما وما با بينهما


.
 بعرفوا حق المبدء والمعاد؟ (المؤمنين" هنا هم الذين يؤمنـون بان بالآيات
(1) المجمع روى الواحد بالإسناد عن جابر قال: تلا النبي (1)




 ذلك الكون البارع وحناياه، المشهودة في تنظيمه وتنسيقه، المنشورة المنثورة في جوانبه حيئما امتدت الأبصار ومدت البان الصائر والأفكار، ومنهم من يجحد




 هنا الرسول يتلو ما أوحي إليه من الكتاب ويقيم الصلاة، معللة بأنها تنهى عن الفحسارياء
 من صعوبات اللدعوة لقوم لدّ، فما مي تلاوة الكتاب؟؟ وما هو نهى الصالاة، وما هو هنا ذكر الها ، ومم هو أكبر؟

التلاوة ليست هي - فقط - القراءة، بل هي - ككل - متابعة النيء ألن

 وشاهد من الرسول

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الآية: } 1 . \\
& \text { (Y) سورة النمل، الآية: عا } 1 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) سورة هود، الآية: (£) }
\end{aligned}
$$

يجعله أمامه في كل الحقول والحالات أم في قسم منها مقسّم حسب قضية الائتمام والإمامة .

 والأولى هي الأولى في طبيعة الرسالة، فما لم يتلوا الرسول ما اوحي إليه
 بائتمام الكتاب عليه أن يأتمر من قبل حتى يأمر .




- القلب بالقرآن كما يروى عنه
 رسالي يستمر طول رسالته، نقد أمر بها أن يتلو كلما أُوحي إليه طول الزمن الرسولي، ولأن وحي الكتاب مستمر حتى ارتحاله إلى جوار ربه، فالتلاوة


 الكتاب، فحاله المتأذية من تعنّد قومه اللّد تقتضي رياحة وهي الـحاصـلـة
 المتخلفين عن شرعة اله، وهكذا اكان إذا غمه أمر استراح إلى الصـلاة"،
(r) (£) سورة النمل، الآية: هوه.

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثاني والعشرون
وبعد ثان أنّ أنتج ما تنتجه تلاوة الكتاب لنفسه وعليهم هو إقام الصلاة فإنها عمود الدين، وهأقم" هنا تجعل الصـلاة مقامة بشروطها وان وأجزا وائها وأركانها ظاهرة فقهياً وباطنة معرفياً، فقد تؤتى الصـلاة دون إقامة، وهي الصـلاة في
 صـلاة قاعدة، متخلفة عن القاعدة فيها وهي إقامتها، وهي - في الحق ليست إلّا التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، مهـا شملت الصـلاة كل صـلاة بريئة عن النفاق، وقد اجاء رجل إلى النبي بالليل فإذا أصبح سرق؟ قال تنهى الصـلاة عن الفحشاء والمنكر وأقل منه أن االصـلاة حجزة الله وإنها
 (امن صلى صـلاة لم تأمره بالمعروف وتنهه عن المنكر لم تزده صـلاته من الله




فكما تقام الصـلاة، فهي بقلرها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيها وهو
سورة التوبة، الآية: عه.








أقلها، وفي كافة الحالات عن كل دركات الفحشاء والمنكر وهو قمتها وبينهما متوسطات .
 عن التصرف في طهور من غير حله، وطهارته ككل تنهاه عن التقدر ككل، واستقباله القبلة تنهاه عن استقبال ما سواهـا وا وافعال الصـلاة من قيام لها وقعود وركوع وسجود تنهاه عن كل ذلك لغير الها، وأقوال الصـلاة تأمره أن

 الناس، كما تنهاه أن ينوي أية عبادة أم وسواها انـا لغير الله . كما وأهم من كل ذلك اتجاه القلب إلى الله حضوراً عنده في الصـلاة، ينهاه عن كل نحئاء ومنكر قلبي قدر ذلك الحضور والاتجاه . وكضابطة عامة قالات الصهلاة وفعالاتها وحالاتها، إذ كانت مقامة، إنها بأقدارها وحدودها تنهى عن الفحشاء والمنكر قالاّ وفعالآ وحالآلا
 الفششاء والمنكر، انتهى المصلي بنهيها أم لا، فقد تنهي الفحشاء ولهاء والما ولمنكر

 ورسله والدعاة إليه تخييراً دون تسيير •


 التخلف عن شرعة الله، أو المتجاوزة إلى غير العاصي، أم المتجاوزة في
(1) سورة النجم، الآية:

بعديها، والمنكر هو كل ما تنكره الشرعة صغيرة وكبيرة، وهو هنا أدنى من الفحشاء.

ولأن جوهرة الصـلاة هي ذكر الله، وسائر ما فيها إنما مي تعبئة وتقدمة



 ذكر الله أكثر وأقوى، كان نهيه عن الفحشاء والمنكر أثمل وأحوى، وليست


 خاصة، وإذا كان فاعلاّ فهي ذكر اله إياك واذكر اله لأهل الصـلاة أكبر من
 اللصـلاة التـي هي ذكرك اله كـمـا أن أذكرك الها هـو أكبر شـيء في صـلاة


فذكرنا الله يمنحنا روحية على قدر المستطاع لنا وهو محدود قد يحصل
 كل عصيان أو لم، وعن كل جهل أو جهالة أو خطاً علمي أو عملي، وهي


سورة طه، الآية: 1 ع
 - قال: ذلك اله

 (1)

إذاً فـ (ذكر اللهله هـنا في مبثلث : الصصالاة - ذكر الله في الـصهلاة - أن
يذكرنا الله بما نذكره فيتم الْحضور ويطم كل كياننا فنعبد الله كأننا نراه . فكما الصلاة هي قلب العبادات، كذلك الذكر هو قلب الصلاة، وليس هو إلّا في قلبب المـصلى، وليس ذكر الأفعال والأقوال إلّا إذاعة عن ذكر القلوب والأحوال، والمصلي الحقيقي يصبح كله ذكرأ الله، في حاله وقاله وأفعاله، لا يغيب عن حضرة الربوبية في صلاته، فالفحشاء هنا أن يتجاوز عن ذكر الله إلى سواه، والمنكر آن يذكر نفسه وهو تارك ما سوى الله، فكما تزول عنه سائر الححجابات بينه وبين الله وهي الفحشاء، كذلك يزول عنه حجاب نفسه بينه وبين الله وهو الـمنكر، فلا يبقى بينه وبين الله أحد حتى

نفسه:

بينـي وبينـك إني يـنـازعـني فارفع بلطفك إني من البين وأعلى القمـم من ذكر الله ما حصل لرسول الله
 الفحشاء وهي التوجه إلى غير الله، وفي تدلّيه أزال حجاب نفسه وهو التوجه إلى نفسه، فأصبح بكلمة منمحياً في الاتجاه إلى الله فلم يبق بينه وبين الله إلّا حجابس ذات الألوهية الذي لن يرتفع لمن سوى الله .
 اللقرب والحضور هي قضية أن يذكر هو الله، والعصـمة حصيلة الذكرين آن تذكر الله كأعلى القمم المستطاعة لك فيذكرك الله، ذكرآ على غرار الذكر فإنه

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الإسراء، الآية: VE. }  \tag{1}\\
& \text { سورة النجم، الآيتان: A، A، } \tag{Y}
\end{align*}
$$

الفرقان في تفسير القرآلز/ الجزء الثاني والعشرون

 بـذكر اله


فالصـلاة بدرجاتها تنهى عن الفحشاء والمنكر بلركاتهما، من فحشاء ومنكر قالبيين قالاً وأفعالاً، وقلبيين أحوالآ، إلى أن تصـل إلى خرى الـى الحجب، نم وخرق حجاب نفسك، فتصل إلى القمة المعرفية وهي خاصة

بصطاحب المعراج
فكل ما سوى الله ومن سوى الله في صـلاتك هي بين فحشاء ومنكر، بين محرم في شرعة الفقاهة، ومحرم في شرعة المعرفة، فلا يحل الاتجاه
 صـلاتكم وسواهها، يعلم صـلات صـلاتكم وانفصـالاتها، وكما وكا يعلم من ذكركم فيما يذكركم، وقد يعلم أن كلها انفصالات فلا يذكركمركم، فلو لا أن
 الربوبية، حين نصلي الله، وقلوبنا خاوية عن ذكر الله، نفتش عن سائر ضـالاتنا في الصـلاة وننسى ضـالتنا المنشودة فيها وهو الله والصـلاة كلها

سورة النجم، الآية: الآية: Mه. .
 رسول الشا



يروى عن النبي








 وقد يروى عن رسول الهـلى

 توراة وانجيلاً وسوامما من كتابه، وذلك لا لا يعم كل الذي الني عندهم من خليط

(1) (1)




 اله تكنبوا بحق والل لو كان موسى حياً بين اطظهركم ما حل له إلا ان يتبعني .
 منهم ومن اليهود عن حاق التوحيد وحقه ليس إلهكم إلهنا، فكيف يكون


الإله الأصل هو المتفق عليه بين كافة أهل الكتاب وهو الذي نوحّده بيننا وبينهم ونؤمن به، نم الأقنوم الثاني والثالث، والولد، والجسـمانية وأثباهها هي الفامل بيننا وبينهم، ونحن لا نتفق معهم إلّا في المتفق عليه



 إنه اثنان دليل على أنه واحد، والواحد متفق عليه والثاني مختلف فيهال. هنـاك يستثنى عن الـجدال مععهم بالتي هي أحسن ولإلَّا أَلَّفِين ظَلَمُوا

 وتضعيف للحق، وهنا يكون آخر الدواء الكي كلامياً أم واقعياً ذوداً عن الـا حرمة الحق وكرامته. فالكتابي بين متحر عن الحق فليجادل بالتي هي أحسن لكي يهتدى بالتي هي أحسن، أم لا يتحرى عن الحق ولا يتجرأ عليه إذا حصل عليه فيصدقه،

 أحسن فرضاً معهم بل قد لا يجوز، فإما تركاً لـجدالهـمه، أم بالـحسنة أم

بالسيئة أم بالتي هي أسوء، كل ذلك رعاية لحرمة الحق وصدآ عن بأسهم
ضد الحق .
فالأصل في الجدال - على أية حال - أن تكون بالتي مي أحسن تقريباً

 المصلحة في ميزان الحق .
 دعوة الل التي تحملها رسالات الل هي واحدة الانبعاث والاتجاه، والمؤمنون



(r) ${ }^{\text {(r) }}$

تم ولا تحكـم في زمن واحد لعـامة المكلفين إلّا شرعة واحدة من
 في كل زمن، تاركين الخلافات المتخلفة عن الدين وعن شرعة الدين وقد يفترى على رسول الش الهُ
 المدني - وقد قويت شوكته - أخذ يحاربهم تركاً للحسنى إلى السوأى! وهذه فرية وقحة عليه يعالجها هذا النص حيث يألد
 فلا، سواء في حال الضعف أم حال القوة، ضـابطة هـارمة نـابنة في كل (Y) سورة المؤمنون، الآيات : 01-0 (Y)

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثاني والعشرون
الحالات والمجالات بإيجابيتها وسلبيتها، والأصل فيهما هو ضرورة الأخذ بالصورة الأخيرة من صور اللدعوة، الموافقة لما قبلها، المكملة لها كلها كما أرادها اله.



 اللدين عن شرعة في البعض من الطقوس الظاهرية، حلقات متصلة من من الوحي، موصولة الهلى إلى الله، والش اعلم حيث يجعل رسالته.
 ألّكِكَّبَّ
 الحال، ونتيجة الاطلاع على وحي الكتاب والبشارات المودعة فيه بحق مذا
 والمصصارح نفس المسارح والمصصارح، مهـما تعنت عنه جماعة متعندة!

 الله، مهها كانت الخبرة السابقة بوحي الكتاب تزيد برهاناًا مشياً على برهانه

 عن آيات الله البينات التي هي كالنار على المنار وكالشمس في رابعة النهار . ومما يقرّب الفريقين اللى الإيمان به، شاهداً ممن أرسل به اضافة إلى آية


 تستأصل كيانه كرسول القرآن ان يتلو من قبله من كتاب، لا

 فلم يكن يستطيع أية تلاوة قبله، ولا كانت مسموحة لها له لو استطاعها
 وتفتّماً، وعلى الجملة سلبية التلاوة له مطلقة محلّقة على كل تلاو كلاوة قالبية أو
 الكتابة، وقد أفردت بالذكر بعد التعميم لأنها من المصاديق الكارية الخفية للتلاوة.

والثانية تعم التلاوة العقلية والقلبية، ومن نم التلاوة التطبيقية.



 الخارفون أنه جمعه من كتابات السماء، أم كتاباً أرضياً، كما يتقوله آلها آخرون
 (ابيمينه) والكتابة بطبيعة الحال تكون (ابيمينهل؟ علّها تعني - إضـافة إلى يمين

 خاطراته المقدسة لو سمع شيئاً من كتاب، وهكذا كان محمد

الفرقان في تفسير الفرآن/ الجزء الثاني والعشرون
كان فطيماً حتى أنزل عليه القرآن، لـم تعرف منه أية تلاوة عن كتاب أم عن ظهر الغيب، ولا مراجعة إلى أيّ من أهل الكتاب ولا ولا ملراسة لواس لوحي الكتاب وسواه، ومن هنا نتلمح كصراح أنه ما كان يتّع شرعة تقليدية من ذي قبل، حيث السلبية المطلقة لتلاوة أي كتاب من قبل تنفي كل ائتمام واتباع لأي

 لم يأتمّ بأي كتاب ولا أي صـا شرعة تقليدية! إذا فما كانت شرعته - وهو أفضل المصطفين - قبل شرعته

ويعلده؟
حين نتأكد أنه ما كان يتلو من قبله من كتاب من ناحية، وأنه كان أعرف أهل زمانه وأعبدهم لربه قضية الاصطفاء للرسالة الأخيرة من أخرى، إذا
 متصلة متواصلة(†)، وعملية منفصلة الوحي، وكما يشهد له قول الإمام أمير
 مـلانكته يسلك به سبيل المكارم ويرشده إلى أفضل أخلاق العالم ليله
ونهاره. . "!

(r) آلإيمَكُن

تم و و申ِين تَّلِهِهِ هنا تحلد تلك السلبية إلى حد نزول القرآن، حيث أصبح بعده أقرء القراء واتلى التالين للكتاب والخاطين له بيمينه خطاً في آية


مثل مكاتيب الرسول (1)
سورة الشورى، الآية: or

سجله من السجلات، فهل توجد تلاوة لكتاب بكل حوراياه وزواياه مثل تلاوته القرآن لنفسه وعلى الناس كافة؟ كما وكتاباته الملوك والرؤساء والشيوخ معروفة، ومنها ما مي مسجلة في كتاب فذّل(1) الا فهذه الآية تستأمل جذلور الارتياب في ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إجابة عن شطحات القيلات الججاهلة القاحلة: وُوَتَآلَّا أَسَطِيرُ

 محمد عا عن أصله العبراني:
 مِشَّادايِمه (Q): لمن ترى يعلِّم العلم ولمن يفقه في الخطاب أللمفطومين عن اللبن للمففصولين عن الثدي" (ه) (4) . . تـم يستمر في مواصـفات وحي القرآن (£)

وفي نص عبراني آخر من التوراة : ايدعُو ييسرائل إوايل حنبيا مَشُوكاغ إيشْ هارُوحَ عَلْ رُوب عَوْنِخا وِربَاه مَسطماهاهِا :
 إلهامي وصـاحب الوحي، وهنـا يقول (اربي حيـم ويطاله في كتاب

المصلر

نور الثقلين ع: 17ع في ميون الأخبار في باب مجلس للرضا


 مضى ومن بقي الّى يوم القيامة راجع كابنا ارسول الإسلام في الكتب السماويةه 1.1 - - 1.9.
(اعصحييم"، أن القصد من النبي الأقمي هنا إنما هو محمد بن عبد الله الذي بعث في عهد عبد اله بن سلام.

: ألظَّلِمُوْنَ
 (和


 الكتاب، فالفطرة والعقلية السليمة تكفيان للإتقان أنها آيات الله، مهما
 الرسول إلهيتها، كذلك هي بينات الدلالة على مداليلها فإنهم هم الراسلي

 الكافية لمن يتحرى عن هدى .

 ذريعة للحصـول على بيّنات الكتاب وهو درجات بين العبارة والإثارة واللطائف والحقايق، فقد تكفي العبارة وهي المعاني المطابقية الترجمانية الساذجة، دليلاً على بينات آياته.
 التعقلي المؤتى لمن يطلبه بتفكير أو دراسة، وعلم الإلهام نم علم الوحي

المؤتيان لآلهلين لهما على درجاتهم، فالعلم أيآ كان طبيعته الكششف عن
 حسب اللرجات، ان استعمل العلم في مـالحه كشفاً عن الحق المرام.
 القرآن، دون وسيط كالرسول


في صدورهم، فهي ببينات في صدورهم لمّا تتلى عليهم أم يتلونها .



الرعيل الأعلى (1)
تم في صدور الحفاظ لها لفظياً ومعنوياً كالعلماء الربانيين في علوم
 مهها لم يحفظوها لفظياً، في الدلالة والتدليل، على أقدارهم. وأخيراً في صدور المستدلين بها على كونها إلهيات، مهما الما اختلفت صدور عن صدور، ويينات بين الأدنى والأعلى وبينهما متوسطات فيات فهنا مثلث: الحفظ لفظياً، والدلالة على كل حقائثها، والتدليل بها على إلهيتها، هي الخاصة بالمعصومين هِ هِ نم التدليل بها - نقط - على إلهيتها، يعم كل من بامكانه التعرّف إلى حسب مذا الاحتمال فالقرآن آيات بينات في صدورمم بكل مراحله دون إيقاء آَات في
 - كذلك - ني صدورمم كالحفاظ أم ليست في صلورمم إلا يينات، وكما الصدور درجات فاليينات أيضاً درجات


حالة المعنى وهالة المعني منها، وبينهما متوسطات في أبعاد الحفظ لفظياً ومعنوياً، والدلالة والتدليل .

 - وعقولهم وفكرهمّ، وتجاهلا عن العلم اللذي أوتوه من ربهم، فكل بصيرة الـم مهمها كانت كليلة - تبصر ربوبية الوحي الرسالي في القرآن ونبيه، فما أظلمهم وأجهلهم هؤلاء الأوغاد المناكيد الجاحاحدين لآية القرآن وسواه من
 (االذين لم يؤتوه\| أو (الذجاهلونه للتدليل على أن الجاحدلين بآيات الله ليسوا




القرآن لكي يستيقنوا فيؤمنوا
فليس الجاحد بآيات اله إلّا ظالماً، عالماً أو جاهداً، ما ما دام إنه مقصر في ذلك الجحود، حيث لم يستعمل العلم المؤتى له في صالدهه.


 دون صـدورهم وليست لهم بينات!



(1) سورة النمل، الآية: ع1.

أنه لو كان ربّه فكيف أممله إذ أرسله دون آية تدل على رسالته، فهل ضنّ به أم غفل عنه، أم هو كاذب في دعوى الرسالة؟!

وهنا الآيات المقترحة عليه هي الملموسة المحسوسة المتعود عليها طيلة
الرسالات السـالفة جهلاّ منهم أو تجاهـلا أن ليس على الله إلّا الآية التي تثبت الرسالة، وأما كون الآيات الرسالية على نسق واحد فلا، بل المالمارو في كل رسالة أن تلائمها الآية الرسالية، فالرسالة الماليا المحلودة تكالكفيها الآيات الوقتية المحدودة ككل الرسالات قبل الأخيرة، والرسالة المحلّقة على كل عصر ومصر لا تكفيها الآيات المحدلودة، بل الآية الخالدة التا التي مي أقوى من كل الآيات الرسالية مادة ومدة، مادة تجذلب كل العقلاء على مراتبهـم وفي كل حقولهم العقلية والعلمية، ومدة تستمر إلى آخر زمن التكليف.

فالآيات الرسالية المادية التي صـاحبت اصحاب الرسالا غضون البشرية وعنفوانات الوحي ما كانت حجة إلا زمن كل رسول حين
 الضروري لها الحجة الحاضرة في الطول التاريخي والعرض الجا محلقة على كل المجالات في كل الحالات، دون أية غيبوبة لشمسسها، بل بل ولتزدد إشراقة فوق إشراقة على غرار تقدم العقول والعلوم، متفتحة كنوزها لكافة الأجيال.

فـيتهها الرسالية (اللقرآنها دائبة الـدلالة في كل زمـان ومكـان، دون اختصاص بالحياة الرسولية كما في سائر الآيات الرسالية لسائر المرسلين، بل وتحيى في الحياة الرسالية كما الرسولية بل وأقوى وأندى - حيث تظهر منها حقائق ورقائق وتبهر، ما لم يكن الجيل الحضور زمن الرسول ليدركوها فإن للقرآن آيات متشابهات يفسرها الزات الزمن.

ومؤلاء المسجاهيل حين يقترحون على هذا الرسول آيات مادية وقتية

 والجواب القاطع القاصع يتشكل من سلب وليـجاب، فالسلب يعني إنه لا
 كل الآيات الرسالية مادية ومعنوية مي عند اله لا سواه، عند اله علماً




 وأوحى الي، كذلك هو الذي ينزل علي آية الرسالة المئبتة لها، ثم الجواب

الإيجابي هو آية القرآن الكافية عن كل آية :


والواو هنا تعطف إلى محذوف مو بطبيعة الحال آية كما القرآن آية، وليست إلّا الرسول نفسه، ألم تكفهـم أنت بما تحمل أعلى قمـم التربية
 الدمرسلون دونه يستدلون لرسالتهم الإلهية بالتربية الرسالية اللامعة فيهم: (Y) (Y) فقد يكفي محـمد بالقرآن، يكفي آية بينة رسالية برسوليته، فهو هو القرآن، متجسداً في كل

$$
\begin{aligned}
& \text { Y (1) سورة يونس، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة يس، الآية: } 17 .
\end{aligned}
$$

 القرآن نفسه تكيمينأ كما كتابه المنزل عليه قرآن تدوينياً! وقد تلى عليكم كتاب حياته رسالية قبلها! وإذا لم تكفهم أنت آية لرسالتك لكلّ البصر وقصر
 الأسماع أسهل، وعمرها أطول، فهي على هذه الرسالة أدلّ وأنبل، فقرآن
 والثانية القرآن هي استمرارية للأولى: رسول القرآن، حيث يعيش فيان في كل اللحياة الرسالية ويعيّ بآيتها البارعة كل متحر عن حق الرسالة وحاقها .
 بنجومه ليل نهار ودونما انقطاع نزولاً على الرسول، تم ويحلّق الزمن
 وأفكار الكلفين إلى يوم الدين.
 والاكفى بقوم حمقاً أو خـلالة أن يرغبوا عما جاء باء به نبيهم إليهم إلى ما ما جاء بها بـا
 لضللتم أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأممب|"(Y)

$$
\begin{equation*}
\text { سورة يس، الآية: } 79 . \tag{1}
\end{equation*}
$$










ويقول لعـمر بن الـخطاب حين قال له م الككتاب يحدنونا بأحاديث قد أخذت بقلوبنا وقد هـمـمنا أن نكتبها! يا ابن
 محمد بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولكني أعطيت جوامـع الكـي الكلم واختصر

لـي الحديث اختصار1|(1)
أجل وفي هذا القرآن كفاية عن كلمـا دق وجل، المـذكورة في كل كتابات السماء والأرض، وهو المحور الأصيل رداً لكل شارد وإيراداً لكل


 بآيات الله، حيث القرآن خير آية رسولية ورسالية قاصعة قاطعة لا ريب فيها،
=



 النبي الكتاب وقال نكلتك أمك يا ابن الخطاب أما ترى وجه رسول الشا عليه مذا الكتاب فقال النبي

 وآمنوا بها و(£ (£) الثانية في نغس المصلر .

 االمقارنات - رسول الإسلام - مقائدناه والقورآن يأمرنا في آيات بتلك المقارنات التي فيانيا اثباتات وتأيدات لموتف القرآلن .

فقوم يؤمنون زمن الرسول وبعده إلى يوم الدين، لهم في آية القرآن الكفاية
 الكاملة الكافلة الإلهية بين الرسول وكافة العالمين :


وليس هذا كلاماً خطابياً ودعوى فاضية عن برهان، بل هو أتقن برهان
 شهادات لسائر الرسل في سائر الآيات الرسالية، ولكنها ما كانت لتكفي إلّا وقتية محدودة بحدلودها المقررة لها، وأما القرآن - كما ورسول القرآن فهو شهادة ذاتية كافية ما أكفاها لحق الرسالة بالة بحاقها، لا تختص بزمان دون

 يحوي من علم الهم ما في السماوات والأرض، علماً يختص باله، فالقرآن








$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سورة النساء، الآية: } 177 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) سورة الآحزاب، الآية: } 0 \text { ع }
\end{aligned}
$$

الفرقان ني تفسير القرآن/ الجزء الثاني والعشرون
بَّعًّ. . . (1) فكل" من القرآن والرسول شاهد باني على هذه الرسالة السامية،




 الحياة مهما اختلف خسران عن خسران في الآخرة والأولى.

فالإيمان باله كسب في ذاته، وكسب في اتجاهـاته وإنتاجاته، فإنه طمأنينة في الحياة ككل، واستقامة في مكاسب الحياة، وئقة على أحدانها ومتراس في أكراثها، ويقين بالعاقبة الحسنى، وكل ذلك يخسره الكافرون، ومن خسارهم:






 والأولى، ولكل" أجل مسقّى لا سيما الأخرى، وليس الها ليخرق الضابطة


سورة الفتح، الآلآية: الآية: YA. 19.
سورة الأنفال، الآية: YY





 تبرز لهم يوم الدين:


فذلك العذاب الذي يغشاهم يومه، مو الذي عاشوه بكفرهم قبل يومه،





中


 ومتقون، فكيف يؤمرون بهما؟ ذلك لأن أرض الكفر والفسق تضيّق عليهم مجالات الإيمان وجلوات

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة ق، الآية: بو. } \\
& \text { (Y) سورة ص، الآية: 1) }
\end{aligned}
$$

أعمال الإيمان، فإذا استمرووا فيها يقلّ فيهم الإيمـان وعمل الإيمـان،


والعبادة والتقى، أم وزيادة فيها . إلـاري

 تضيق بكم بما رحبت، فلا عذر لكم في المضـايق إذ ضيّقت ما دام الفرار إلى غيرها ميسور، وهو قطعاً ميسور، وأدناه الفرار إلى الأقل مضايقة: 'إنَّ





 اله
 إمكانية إخلاص العبادة ككل وحصرها في الله في واسعة أرض الله، اللهـم
(1) سورة النساء، الآية:


منه



 كان شبراً من الأرض استوجب الجنة وكان رفيق ابراميم ومحمد

إلّا لـمن لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً للفرار عن أرض الظلمم والضغط، فعليهم - إذاً - سنة التقية حفاظاً على البقية الممكنة من عبادة الله وطاعته.
 كانوا، وهـجرة بإيمانهم في أرض الله إلى مـا هي أهمن لإيـمانهـم، فأنتم



 الوطن المسكن، ما دامت الأرض كلها لله، والمؤمن مو عبد الله، فليعبد
 مهنة، وأحب البقاع إلى الله ما تعبد فيها اله كما يرضاه وأخطر الخطر الذي قد يهجس في بعض القلوب مانعاً عن الهجرة عن أرض الوطن هو الموت ولكن :
: (1) ${ }^{(1)}$
 المههجر حياة، كما الحياة في الوطن - حين يضيّق على الإيمان وقضـاياه -



 وسائر الأنياء، فكيف يقنع بالآية الظاهرة دون النا الصريحة، فالعكس قد يصح وقد حصل القلب خطا من الراوي . (Y) سورة النساء، الآية: VA.
 الموت عبارة عن الانتقال عن الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخية، فالنفس
 الموت دون الفوت المطلق، فإنما الموت عن الحياة الدنيا، وكما تدل عليه

آيات الحياة البرزخية وجنتها ونارها .
ولأن (نفس" لا تطلق على الهل إلّا إضافة إليه پنفسهل كما (تعلم ما في
 خارجية عقلية ونقلية، وانما تشمل نفوس ما سوى الها ومن سواه، ما له نفس حية حيث تنتقل بالموت من حياة إلى أخرى لثمب" بعد ذوق الموت



 ولا يرجع يوم الرجعة إلّا من محض الإيمان محضـاً أو محض الكاد الكفر محضأ كما في مستفيضة الأحاديث، على ضوء آلات الوات الرجعة، وهذه رجعة بالاستعداد، ثم من يستدعي من المؤمنين الرجعة، وهي رجعة باللاستدعاء، ومن يقتل في سبيل الباطل ليس - ككل - ممن محض الكفر محضاً، كمن يقتل في سبيل الحق، فإنه ليس - ككل - ممن محض الإيمان محضاً، فضالٍ عمن يقتل في صدفة غير متقصّد لا في سبيل الإيمان ولا اللّإيمان! ومهما عنت مقابلة الموت بالقتل، الموت بغير القتل كما العكس، فليست الموت دون مقابلة لتعني - فقط - غير القتل، مهما خصر القتل

بمعناه دون حتف الأنف(1) نم الرجوع إلى الله يتطلب البداية منه أن كنا عنده تم نرجع كما كنا، وهكذا كنا قبل ان نمنع حيوية إنسانية مختارة، ثم هبانا اله العقل والإختيار للاختبار؛ ثنم نرجع دون اختيار نتيجة الإختيار؛ وهذه لـمسـات تلـمس تلوبنا لتزيل عنها هـمسـات واحتياطات لترك اللهجرة والههجرانات في سبيل الله، فمن ذا الذي يساوره التخوف، أو يـحاوره القلق بعد هذه اللمسات؟.

 فالمهاجرة في الها حفاظاً على الإيمان وعمل الصالحان الحات، هي من أهلح الصالحات، كما الصبر على مفارقة الأوطان وغضا

 مم أولاء موعودون بواء من الجنة غرفاّ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. . الصالدات الصائبات المستصعبات الهـرات
ويا لها من لمسات التشجيع والتثبيت لهذه القلوب المؤمنة المطمئنة بالإيمان، في موافف القلق والخوف والحرمان.





 الموت نم قال : لا بد أن يرجع حتى يذوق الموت.

الفرقان ني تفسير القرآن/ الجزء الثاني والعشرون


 الرزق في المهاجر قضية مغادرة الوطن والأهلين أقارب وأنسباء وأحباء، وكذلك الأموال ومجالات الأعمال، إذا يطمئن الهّ تلك النفوس وأضرابها بانه هو الرزاق لكل مرزوق أيآ كانوا وآيّان.

فإذا أنت - بزعمك - يحملك رزقك في الموطن فتخاف على عدمه أو

 رزقكم أمّا حملتم، حين تؤدون واجب الاتجاهات الحات الحيوية الايمانية وُورُوُ
 بحالاتكم وحاجياتكم.

فليست هذه الآية واخرابها تسمح للبطلة والبتلة عن طلب الرزق، بل هي تعني الذين يطبّقون واجبهم في المهاجرة وسواها بإيمانهم فتنقطع عنهم أسباب الرزق في تقديراتهم، فهنا يأتي دور الرزق من حيث لا يحتسب:


وليست المهاجرة المضـمون فيها الرزق من حيث لا يحتسب مختصة بترك الأوطان في الله، بل هي كل مهاجرة في الله، وأفضلها من يهاجر عن المكاسب المادية إقبالآ على تعلم دين اله وتعليمه ككل الطلاب الراب الربانيين لعلوم الدين، فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين

$$
\begin{align*}
& \text { (Y) سورة مود، الآية: } 7 \text { ( }  \tag{1}\\
& \text { سورة الطالاق، الآيتاذ: r، r. } \tag{r}
\end{align*}
$$

وليس الرزق المضمون لأهله هو الكثير الغزير دومآ، إنما هو أقله أم يزيد، مـا يقيم الأود وهو لـقـمة اللقوت، البقية علمى حيـياة، كيف لا لا والرسول لأيام، وعلى حدّ قوله له

 حسب الفاعليات والقابليات.
 :
فحين يصدق المشركون أنه تعالى خالق السماوات والأرض ، لا سواه،
 غير الله، طلب الرزق آم سواه؟.
 فما بسط الززق معلّلا - ككل - ببسط السعي وقدره، ولا قدره - ككل
 السعي مبسوط له رزقه، فما التعرض للرزق بأسبابه إلّا سبباً من أسبابه وليس
 وسواه، وقدر الحاجة والحكمة في بسط الرزق وقدره.
(1) اللدر المنور ه: 0 (ع9 - أخرج هبد وابن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه واليهفي وابن
 المدينة نجعل يلتطط من التمر وياكل نقال لي بـ با ابن ممر مالكف لا تأكل؟ قلت: لا الثتهيه يا رسول الش هِ

 أكنز ديناراً ولا درمماً ولا ادخر رزقاً لغد.

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثاني والعشرون



فحين يصدقون أن منزّل الماء من السماء ويحيي الأرض من بعد موتها هو الله، فكيف ينكرون إحياءمم بعد موتهم وهو أولى من الأولى وأحجى؟


 مأخذ القبول.
 :

 مبصرة فلريعة للدار الآخرة الحيوان.

وهذه آية ثانية تختص الحيوان بالدار الآخرة أولاها آية الفجر : ويُثؤلُ


وفي مقابلة حيوان الدار الآخرة بلهو الحياة الدنيا ولعبها تلميحة مليحة أن حياة اللهو واللعب موت، وهي في الحق موت للإنسانية اللسامية وفوت لمحاصيلها العالية، المقصودة بالحياة الدنيا، وهي التذرع بها للأخرى. فمن التهى فيها بلهوها ولعبها فهو الميت حقاً ومن ورائه وَجَهَنَّلَ لَا

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الفجر، الآية: Y. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الروم، الآية: v. } \tag{Y}
\end{align*}
$$




 حركة الحياة حركة فوق حركة، وهي الكافلة كل مزاياها الكاملة بكل زواياها، الحافلة كل الغايات المسرودة لها، المترقبة المرغوبة منها، دائبة الارتقاء إلى كمالاتها دون أية وقفة في تلك الحيوية الأخروية العالية، وترى كيف تحصر الحياة الدنيا في لهو ولعب وهي مدرسة الصالحين والسابقين والمقربين؟ وحين تحصر هي فيها كما خلق الهه فما هو تقصير الملتهين بها اللّاعبين فيها؟
(همذها) هنا المشيرة إلى حياة المشركين وسائر الكافرين، تخصهما بهم بسوء اختيارهم، فهي - إذاً - الدنيا الدنية، ولكنها الدنيا الدانية - وهي أقرب حياة إلينا - والعالية الزاكية للصالـحين الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، إذا فهم دنياهم آخرة، والطالحون مـم آخرتهم دنياممه، وأين دني
 فنار الآخرة لهـم خامدة هـامدة، وأهل الدنيا هـم فم في الآخرة ليست لهـم خامدة، بل هي زائدة مايدة.

أجل والحياة الآخرة هي الفائضة بالحيوية الفائقة التصور، دون حجب وزحامات وموتات واصطدامات، مهـما كانت الحياة الدنيا حياة إيمانية محضرة لها فضلاّ عن الملهية، فبين الحياتين بون بعيد، واله من وراءنا رقيب عتيد، ذ (ايا عجباً كل العجب للمصدق بدار الحيوان وهو يسعى لدار

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثاني والعشرون
الغرور||(1)، وكما أن الحياة الجنينية هي حياة التحضير للدنيا، كذلك الحياة الدنيا هي حياة التحضير للأخرى، وكما أن هذه الأدنى هي اللحيوان للأجنّة، كذلك تلك الأخرى العليا هي الحيوان لولائد الدنيا، وهي خير ملرسة بأفضل المدرسين ليستكمل فيها المكلفون حتى يحصلوا على محاصيل الحياة العليا
 كانت الحياة الآخرة هي الحيوان، كما وهي الدانية دناءة أكثر من كل دانية في
الحياة لمن أخلد إليها واتبع هواه وكان أمره فرطاً.

فلا هي ذميمة دميمة في حد ذاتها لأنها مدرسة الصالحين، ولا ولا هي
 أصلاّ يبصر إليها ذميمة دميمة، وهي نفسها حين تتخذ فرعاً يبصر بها صالحة

重

انهم يعيشون تناقض العقيدة، أو تناقض الفطرة والعقلية والعملية

 - لأقل تقدير - عملياً، أن ينسبوا نجاتهم إلى غير الله من الأسباب التي ضلت عنهم وتقطعت وهم في خضمّ البحر على الفلك! وهذه التناقضة هي طبيعة الحال لكل من لم يكمل إيمانه مهما كان مؤمناً فضـلا عن المشرك


(1) اللدر المنور 0: اعه - أخرج ابن أبي الدنيا واليهفي في شعب الإيمان من أبي


 وبه يعذبون.

والللام هنا قد تعني الغاية، بياناً للغاية من إشراكهـم تقصدلاً، حيث الإشرالك خلاف الفطرة فلا بد من التخلف عنها من غاية.





ألم يروا آيات الهُ ونعمه في الآفاق وفي أنفسهم؟ فإن لم يروها وأَّكَّمَ
 يحصل من اللّاأمن واقعياً خلاف الشُرعة الاللهية، حيث واقع الأمن فيه على أية حال - أكثر ممـا سواه، وشرعة الأمن فيه لا تقاس بمـا سواها

 وأعراضهـم وأنفسهم، فلقد كان أهل الحرم المكي - ويكونون - يعيشون



 جحيم الكفر بوحدته افتراء عليه كذباً :
سورة الأنعام، الآية: هسالتا •ع . .


 افتروا عليه شركاء وأنداداً، نم إذا جاءمـم الحق التوحيد بوحي منه كذبوا به
 جهنم الكذب والتكذيب، ثاوين في كفرهم باله العظيم! وهنا خير ختام في السورة بخير الأنام وهم المجاهلون في الله، المحسنون:








 بالأموال والأنفس أماذا؟؟ مـما يدل على أن المـا الـا المرموقة منها بين درجاتها . فهنا جهاد في سبيل الش يؤمر به كل من يؤمن بالش، نم جهاد في الش
(1) (Y سورة الحج، الآية: لآلية: VA.
 ولاشياهمم.
 اله الواضسة لكل من يجاهد فيها .

فالسبل الربانية الغامضة التي لا يهتدي إليها إلّا بالجهاد في الله، وهي عدة حسب عدّات الجهاد في الهَ عدّاته، إنها ليست سبيل الله المعروفة لكافة

المكلفين المأمورين بالجهاد فيها .
إذاً فللجهاد ترتيب ثلاني : في سبيل الله - في اله - تم الا متداء إلى سبل
 الرحمة الواصبة التي فيها هداية سبل الله معرفية وعلمية وعملية أماهيه، وهي بصيغة أخرى جنّة معرفية.
 بينهما، فقد يفوق الجهاد في اله - كما في آية الحج للوسطاء الشهداء الرسول والأمة - يفوق الجهاد فينا كما هنا .

فهو في اله لا يعني إلّا الله لأنه الها، جهادآ معرفياً أو عمليآ، ومو فينا قد يعني صفات الش كما وأسماؤه الحسنى حيث اللجمع في (فيناله كاضرابها يعني جمعية الصفات، ثم هو في سبيل اله أدنى الجهاد مهما عم التكليف به - لكافة المكلفين
 جامـدوا في سبيل الله، والجهاد في الها بـجمعية صـالتا المسجاهد إلّا منحاه، تغافلاً عن نفسه ومناها إلّا إياه، متديناً إلى الهّ متدلياً
 وأن ليس كلإنسان إلّا ما سعى . وهكذا يعدنـا ربنا - ومن احسن من اله وعداً - إن الـجهاد في الله يخلّف الاهتداء إلى سبل الله، وهي سبل السلام على ضـوء نوره وكتابه

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزءء الثاني والعشرون
 ثُبِبرٌ

 مستقيم" وهو الغاية المرموقة المقصود للسالك إلى الله، والطرق إلى الش




 كلها هباء وخواء، قالة أم حالة أم فعالة، فـ الا قول إلا إلا بعمل، ولا قلا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنةه وهي سنة الها على ضوء القرآن والسنّة.


$$
\begin{align*}
& \text { سورة المائدة، الآيتان: 10، 17 17 }  \tag{1}\\
& \text { سورة إبراهمي، الآية: اY الآ }  \tag{Y}\\
& \text { سورة النجم، الآية: هس. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الأنعام، الآية: سالن الا } \tag{£}
\end{align*}
$$

[

مكيّه وآياتها ستّون




 يَلَمْوُنِ











 وَحِيْنَ تُصْبِحْرَنَ (H) تُظْ

سورة االروم" هي المنقطعة النظير بين سائر السور القرآنية تسمّياً بإسم
 والمدينة، وعلّ ذلك الإختصاص لملابسة خاصة ولـئ وقت نزولها تقتضي تلك التسمية، هي إن غلب الروم المـوحدين في آدنى الأرض من المسشركين الإيرانيين كان قد قوى ساعد المشركين في الجزيرة أن غلبوا إخوانهـمّم،
 ومغلوباً جبراً لنلك الكسر في نفوس المسلمين، وزيادة تحمل ملحمة غلب الروم على الفرس في بضع سنين.

وليست لتقف السورة - بعد - على تلك الغلبة الموعودة في حدود ذلك
 المسلمين مشركي الجزيرة، ويا له ولغلب الروم من قِران عجيب إلـي إلـي غلبوا في بدر وهم أذلة، وغلب معهم الروم بعد تسع من ذلك الوعد على الفرسِ ، وهم أذلة


ويا لـه مـن غزير النصصر الـموعود والـمسلـمون في مـكة مـهـذّدون مستضعفون، تتواتر عليهم النوازل السوء في كل الحقول، وليسوا يعتمدون !إلا على نصر من اله وروح ورضوان!

هي الثانية في المكيات الأربع حسب ترتيب التأليف، والثالثة بعد
 إلى ما يعرفه من خوطب بها فإنها من مفاتيح كنوز القرآن.

 ساحل البحر الأبيض المتوسط بالمغرب، لهم امبراطورية شاسعة إلى أعماق الشامات وهي سوريا والأردن والقدس ولبنان والعراق الحالية.

 عليهم في أدناها إلى الحجاز الحا وهي أبعدها من الفرس، مما مـا يدل على آماد


 هؤ لاء المككسورون المحطّمون عن بكرتهم على سوقهم لـحلّ سيغلبون كما
 بدر، قراناً منقطع النظير في غلب الضيعفاء المؤمنين على الأقوياء الأغوياء المسركين، وهذان لا يلائمان التقويمات العسكرية في نفس الوقت اللذي


: (\%ِضْعِ| مي مادون العشرة، من نُلانة إلى تسعة، كما في السنة(1) وفي (1) في الدر المتور 0: 101 - أخرج في أحاديث هدة عن الني إلى العشر، رواه منه نيار بن مكرم وقتادة

الفرقان في تفسير الفرآن/ الجزء الثاني والعشرون

 الوحي بتكذيب في عجاللة عارمة، فلقد كانت فارس ظاهرة علر على الروم مما


 تظهر على فارس في بضع سنين؟ قال : صـدق، قالوا : هل لك أن نقامرو؟؟
 المشركون بذلك فشق على المسلمين

فذكر ذلك للنبي - قال: اذهب وازدد سنتين في الأجل، قال فما مضت السنتان حتى جاءت
 بذلك المؤمنون فرحتين1(1)















وذلك مما يوحي بترابط ونيق عميق بين الكفر والشر أياً كان وأيان، وكذلك الترابط بين كتلة التوحيد والإيمان.

وهكذا انتبه المؤمنون على عهد الرسول أن ليس الإيمان محصوراً بحصـار زمان أو مكان كما الشرك، فالكـكا واحدة كما الإيمان، فهما خارجان عن كافة الحدلود التاريخية والجغرافية والجنسية والقومية أماهيه؟

فالمعركة في صميمها هي معركة الإيمان والكفر بين حزب الشه وحزب

 والألوان، حيث تجمعهم كلمة التوحيد، فلهم إذا توحيد الكلمة في كافة الأعصار والأمصار .

وما أحوج المسلمين اليوم أن يدركوا طبيعة المعركة المتواصلة بين
 أنهم أحزاب متفرقة، فإنهـم ككل" يحاربون الموحدين على العقيدة مهـما تنوعت ألوان العلل وتضايا الأسباب.

 الرسول (告


نور الثقلين ₹: 171 في روضة الكافي ابن مهبوب صن جميل بن صالح عن أبي ميدة قالل:
 والراسخون في العلم من آل محمد
 فارس كتاباً يدعوه إلى الإسلام وبيثه إليه مع رسوله فأما ملك الروم فعظم كتاب رسول =

每
 بكتلة الإيمان القائمة بشرائطه، فهنالك - إذاً - على طول الخط انتصـارات متصلة الجهات، متشابهة في شروطات حسب القابليات والفاعليات نُم


 تكوينياً أو تشريعياً .
=






 اله اله




سورة آل عمران، الآية: Ill.

$$
\begin{equation*}
\text { سورة مود، الآية: } 9 \text { ع. } \tag{r}
\end{equation*}
$$






 نسيان إمّا ذا من نقص فيمن وعد، والهَ بريء عن كل ذلك فلا خلف لوعده، فإنه صادر عن علمه وإرادته الطليقة وحكمته العميقة، قادراً على تحقيقه، ولا
 أنه لا يخلف الميعاد، ومم غير المؤمنين باله، انهم لا لا يعلمون كناس منقطعين عن الأيمان ووحيه وعد الله وإنجازه، فحقاً إنهم لا يعلمون، وإنما :

## 

 أمام العلم الحق الحقيق بالإنسان، نم هي استينناء عن (الا يعلمونه" تستثني
 الإيمان الإيقان بالمبدء والمعاد وما بين المبدء والمعاد، من الواجب معرفته أخذاً من المبدء وحياً وسواه، وانتهاء إلى المعاد لقاء بلاء للرب.
 ومنظاراً للنظر إلى عواقبها، ومعياراً للعمل الصالح فيها لأخراها الها، فهو علم بباطنها إبصاراً بها حيث تبصر أصحابها، دون الإبصـار إليها كمنتهى وغاية
فإنها - إذاً - تعميهم.
 بملكوتها ويركن - رغم ذلك العلم - إليها، أو يعلم كل ظواهرها ورا ومظاهرهاهـا دون باطنها فأجهل بالحق وأنكى، ذرهم يعلمون ألمون ظاهراً من الحياة الدنيا، ألم يعلموا أن لها مبدءً ومعاداًّ؟.

 فقضية تكوينهم أن يفكروا كيف كوّنوا ومن كوّنهم ولماذا؟ وأن يتفكروا في أنفسهم - دون اقتصار على ظاهر من الحياة الدنيا - يتفكروا أنه وْمَّا خَلَقَ



 مصلحاً عامداً، أم تجاهلاً وتغافلاً ويكأنهم منفصلون عن نفوسهـم الإنسانية إذ انقطعت عن أنفسهـا وانجذبت إلى ظاهر من الحياة الدنيا، فلا تسمح لهم ألم أن يبصروا بها يتبصّروا وإنما يبصرون إليها فيعمهون كل عاقل ذي نفس إنسانية لـمّا يسبر أغوار نفسه ومو يرى خلق الكون، لا بد وأن يرى له غاية مقصودة ترجع






 بكل ظواهرها، والعالم بباطن لها أم كل باطن لها، لا بد وأن يذكر الآخرة المتلمعة منها . ولأن الغفلة ليست إلّا عن أمر حاصل، فلا بد أن العلم بالدنيا كما يحق يضم العلم بحق الأخرى، فالحياة الآخرة علماً بها وتحقيقاً لها هي من الا

محاصيل الحياة الدنيا، حيث النظر الصائب إليها يذكّر الناظر الحياة الأخرى، والعمل الصالح فيها يحضّر حياة الحيوان في الأخرى.




 وأصحابها أبصر بالحق الطليق وأبعد عن العمى، وعلى حدّ قول الإمام













يَتْتَهْرُونَ




فالمعنى على كونها الالسم المؤخر أن عاقبتهم أسوء من حاضرتهمّ، فحياتهم الحاضرة سيئة بكفرهم وعذاب الاستئصال، والحياة العاقبة لهم من الرجعة والبرزخ والقيامة هي السوأى، أن كذبوا بآيات اله، فقد كان السوأى عاقبتهم بما كذبوا، وليست السوأى هي الأسوء من سوئهم لأنه خلاف الـان


اللحيوان .
وعلى الثاني، نم كان التكذيب بآيات الله عاقبة الذين أساءوا السوأى، إن خلّفت سوآمم في سيآتهم أن كذبوا بآيات الله.







إذاً فالإسمية لها هي المتعينة، إن الحياة السوأى هي عاقبتهم في رجعة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة نصلت، الآية: YV }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ع •سورة الشورى، الآية: (Y) } \\
& \text { (£) سورة نصلت، الآية: (£V) }
\end{aligned}
$$

تم برزخ نم القيامة الكبرى، رغم أن الدار الآخرة لهي الديوان لو كانوا يعلمون، وقد بدلوها بسوأى الحياة بما كانوا يعملون. إن التكذيب بآيات الله والاستهزاء بها مـما الحياة الجهنمية في الأولى،





 واستهزاءهم، وهي هي السبب إن كان عاقبتهم السوأى، وهي أسوء العوا العواقب




 الكافل بالإبصار لهؤلاء الغافلين عن المساير والمصاير .

منه البداية ومنه الإعادة والرجوع إليه في النهاية، إعادة إلى حياة فيا فيا الأخرى، نم رجوعاً إلى الهه جزاءة حساباً، نواباً وعقاباً، والبداية هنا هي الاني

 النـاملة لكل خلق، نم يعيد اله كل الخلق قسماً للرجوع إليه حساباً، وقسماً
(1) سورة يونس، الآية: Y٪.

بلا حساب، بل هو أمكنة السكنى لهم كما في الحياة الدنيا، مهـما كانت
أوسع كما الآخرة هي أحيا منها .




 برزخ من الإبلاس وهو الياس مـع رجاء، إذ لم يجزوا بعد جزاءهمـ الأوفى، فقد يبقى لهم رجاء إلى رحمة الله حيث يرون خفيف العذابه، ويوم تقوم
 الإبلاس الإفلاس وقد فات رجاء الخلاص ولات حين مناص، ولم يكن في

 كانوا يرجون شفاعتهم فانقطع الرجاء، إياساً بعد إياس .

 وفصحيه (اكفروا بشركائهم" أو (يكفر بعضهم ببعض)"! أم ("كانوا قبل الساعة")
 بين النشأتين وهم في البرزخ حيث يكفرون هناك بشركائهمه، ولكن كفر معه

 ا'م إن آكانوال" تعبير ماض عن مستقبل متحقق الوقوع، عناية إلى كفرهم بهم يوم الدين، أم هي تشمل كفرهم بهم في البرزخ والأخرى.




كما مـم يتفرقون فيما بينهم وبين شركائهم، وبينهم وبين أنفسهم، تفرقاً


 ومن التفرق الأول:



 وخضرها وسائر مشتهياتها مادية وسواها .
 حبار نعيمهم ككل" من ملاذ سمعية وبصرية وذوقية ولمسية وشمية أمّاهيه من مادية أو روحية دون إبقاء، فإنهم هناك ضباك ميوف الله وفي دار كرامة الله، فلا

ليس إنهم يلتذون بما كان محرماً عليهم يوم الدنيا، بل بل بالحلّ المستدام بكل وئام وإكرام وقد قال رسول اله



وتهليلي، قال: فيسبحون بأصوات لم يسمع السامعون بمئلها قط||(1) أجل وليس الصوت الحسن محرماً هنا لحسنه، وانما هو الملهي حسناً
 التحسين فيه مرغوب مرحوب، وتلك هي ضفة الايمان:


وأين محضرون في العذاب وممحبرون في روضة الثواب؟ رحمة على رحمة وعذاباً فوق العذاب؟






 الجنة





 بمثلها تط فذلك أفضل نعم الجنة، قال الراوي سألت أبا اللدرداء بم يتغنين؟ قال : بالتسبيح.


المبحانها اسـم مصدر وهو التسبيح وقد جعل علماً له ويستعمل استعماله، ولكن حاصل المصلر ملحوظ معه على أية حال، وهو هنا مفعول محذوف هو طبعاً سبّحوا أو أسبح أم هما، إن إن اله يسبح نفسه تنزيهاً عما لا لا يناسب ساحته، ويأمرنا كذلك ان نسبحه كما سبح هو نفسه، ولكِن وَهِمِنَ
 الأوقات، وإنما نحن نسبحه فيها كما مو يسبح نفسه دوماً ودونما انقطاع بآياته الآفاقية والأنفسية إمّا ميه من خلقه تسبيحاً منفصلاّ، كما وان ذاته وصفاته ذاتية وفعلية تسبيحات لنفسه المقدسة.




 الخمس الرئيسية، وعلى هوامشها سائر الأوقات حيث تتبعها .
 والأرض، وقد توسطت (لله الحمده لأمكنتها بين سبحان اله في أزمنتها، تحليقاً للحمد له على كل زمان ومكان دور دون إبقاء، فهي جملة معترضة في أدب اللفظ، وصحيحة بدورها في حدب المعنى .
 الأمر، ولكن الحمد له ليست هي بإمكان الككل لأنها وصف له ايجابي

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزءء الثاني والعشرون


 هذه الأوقات الأربع الخمس من أوقات الفرائض الخمس بضر بـرم العشائين مع

 لاختلاف (اعشياه اسماً عن الثلاثة الأخرى (تمسون - تصبحون - تظهرونه"




هنا وهناك نؤمر بالتسبيح بالحمد، حيث التسبيح وهو الأصل في ذكر اله في صلاة وسواها، إنه يستكمل بالحمد، أن نحمده مسبحين إياه عما لا لا

 العالم"ا علينا أن نحوله إلى أنه لا يجهل، فالألا تسبيح بالحمد، الراجع إلى سلب، كما التسبيح المجرد سلبا تجاه اله إلّا معرفة السلبيات ولا سبيل لنا إلى تفهم ايجابيات الـات الصـا الذاتية منها ولا الفعلية، اللهم إلّا طرفاً منها سطحياً حين نسبر أغوار الكون في آياته الآفاقية والأنفسية.

> سورة الصافات، الآيتان: 109، •17. سورة طه، الآية: •سان الآن سورة ق، الآيتان: عه، •ع
 حيث الإنسان خالص－في الأكتر－عن أشغاله فيه، فعليه أن يسبح اله فيما حصل وما هو حصّل، أن ليس من الله في أيّ منهما قصور أو تقصير ．
 الصادق، ونتبنى الفجر إلى العصر وإلى فجر آخر تسبيحاً له
 بينهما بقلدر وهو ساعة أو سويعات كما يستفاد من آية النور وُوَيِنْ بَعْدِ صَكَّفِة
 خضـمّ الأشغال، مارق عن عبادة ربه بطبيعة الحال، فليحلّق التسبيح بحمد الرب هذه الأوقات الرئيسية على مختلف درجاتها ودرجات الصلوات فيات فيها، وأفضلها حسب آية الأسرى قرآن الفجر، وضــمن آية الصـلاة الوسطى صـلاة
 في الآية هي الصلوات التي امرني ربي بها（r）

مورة النور، الآية: OA. .

牫的根

 ساعات الليل والنهار－إلى ان مال مال


 من ابن عباس تال：جمعت مذه الآية مواتيت الصلاة．

重
 بَشَرِ تَنَّرُورِّ
 يَّنِّكُرْنَ








 رَزْتَكَكِ



:
سنة دائبة ربانية لا تني وتفشل لحظة واحدة، خارقة مكرورة على أية




 اللحيوية الدنيوية بصورة عامة، نم خاصـة هي إحياءما بالعدل(1) ، كذلك الـك


فإحياء الأرض بمن عليها بالحياة الحيوان أحرى من إحياءها بالحياة


أرض تحيع بعد موتها .
إذاً فليس الإحياء بعد الموت بدعاً من الإحياء غريباً يستغربه الناكرون، بل مو قريب لكل من ألقي السمع ومو شهيد، فيستقر به المؤمنون انكمب:




 العدل ولإقامة العدل فيه النفع في الأرض من التطر أربعين صباحاًا . سورة العنكبوت، الآية: ع4.

الفرتان في تفسير القرآن/ الجزء الثاني والعشرون
يقدر أن ينكر خلقه من تراب، إخراجاً له حياً من ميت التراب ولْنَّ


الحيوية.
 تراب ونفخ الروح فيه، والمفاجأة هي حصول أمر غير مترقب: انتشار البشر

 تراب، وكذلك خلق بنيه فإنهم ككل" مخلوقون من من عناصر تر ترجع إلى التراب

 خلقه في كل أطواره السالفة - لإنشائه خلقآ آخر - الماء الماء، وكما في آية

 انحصار أهله فيه، وإنما كأصل ميت كما الان الماء ميت مئله، نم انتشر البشر بين الميتين حيّاً .
نم التراب يـمـم رطبه - وهو الطين - ويابسه وهو غير المبتلّ، فلا يخص الثاني حتى يكون نصاً في غير المزيج بالماء.



 لأنه فرع تلك القدرة.

$$
\begin{equation*}
\text { سورة الأنعام، الآية: المونون: } 18 . \tag{1}
\end{equation*}
$$




هذه آية للقدرة الرحيمية الإلهية وإنكم تـخرجون، تحمدل آليات لقون يتفكرون، وهذا تعبير رفيق رقيق عن أعمق العلاقات بين الزوجين بما جعل
 إلفاتاً إلى أعظم النعم الحيوية المعيشية لقبيل الإنسان أياً كان وأيان وُنْأَيْيّ هِ
 وذكر، فقد خلق لكلّ" من نفسه زوجاً، فللذكر زوج الأنتّى وللأنتى زوج الذكر، حيث الزوج هو القرين وأقرن القرناء للحياة الإنسانية هم الأزواج،
 الأخرى

والللام في ولَكُ هِ للانتفاع حيث ينتفع كل زوج من زوجه مختلف منافع الزوجية، دون اختصاص بالذكور من الأناث، كما أن آكمه" تشمملهما دون اختصاص، فقد جهز كلّ بجهاز لا يتم فاعليته إلاّ بقرنه بالآخر، لوا لواقع الللذة المرغوبة جنسياً، وحاصل الولائد التي هي استمرارية لـحياتهما وأنس لهما
 وعضوي، لوحظت فيه رغائب كلّ بتلبياتها، ائتلافاً وامتزاجاً على طول الخط، ولإنشاء حياة جديدة تتمثل في جيل جديد يستمر به الوالدان . وذلك الافتقار لكلّ إلى الآخر جنسياً وولادياً هو الذي يحرّك كلا إلى الآخر، ويحمّل كلّا عبء الحياة الزوجية للآخر وهما يتقبلانها بكل إلانـلا وإجمال.

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثاني والعشرون
ولامن" هنا جنسية تعني المجانسة بين الزوجين، لا النشوية إذ لم ينشأ
كلّ من الآخر، والزواج محرم بين ناشئ من آخر ومو الولادة قريبة أم بعيدة
 يسكن اللى زوجه من غير جنسه، مهما انفلت إليه أحياناً كما في زوالج بين الإنس والجن، فإنها فلتة لا تدوم، والحياة الزوجية هي حياة السكن الدائبة
 - فالسكن اللحيوي عن ضربات الحياة الدنيوية واضطراباتها هو - بالفعل
 منحى سكون الحياة عن اضطرابات، ولأن مجرد الخلق لكم لتسكنوا لا يكفي وئاماً تاماً بين الزوجين تاماً، والرابطة الجنسية غير كافلة بتحمّل مشاق الحياة

العائلية، لذلك:
 الزوجين، فالمودة - كما يتلمح من آياتها - هي المحبة الظاهرة في العمل،
 رحمة مجردة، إذاً فهو الرحمة البارزة واقعياً .

والمودة المجعولة بين الزوجين ظاهرة في عشرتهما إن لم يحصل مانع في البين، فالـحياة الزوجية الودية تشغل - لو لا الـموانع - مشاعرهم وأعصابهم، قالاتهم وفعالاتهم وكل اتصالاتهم وانفصالاتهم، وحقاً يروى


$$
\begin{equation*}
\text { سورة مود، الآية: • } 9 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$




تعني بعد (امودة) الرحمة الزائدة بعد الولادة بالولائد وبين الوالدين، أم هي تأثر نفساني إيجابياً بمودة، وسلبياً حين يرى الزوج زوجه أمّاهيه من حرمانات، فيحاول في جبرها قلر المستطاع، كما با بالنسبة للولائد

الصغار ولا فتقارهم وصغارهم .
ومن ناحية أخرى كلما ولّى الشباب توارى معه الجمال، وضمعفت القوة اللجنسية، والذرية تجبر ذلك التواري والانكسار حيث تظهر أنوار الرحمة وعا المتوارية وراء ظلمة اللبق والشهوة فلا تزال الرحمة تزداد ولداد عطفاً بينهما بشأن اللرية وبشأنهما كمنشأين للذرية، وهذه هي الرحمة بعد المودة.
 الرحمانية خلقاً لنا، وآية الرحمة الرحيمية أن جعل لنا آزواجاً من أنفسنا،
 مواليد، إخراجا لألأحياء من ميتات المياه المنوية، وهذه الأخيرة هي من

فالخلق العجيب الإنساني بكل حذافيره فردية وجماعية، جسمية وروحية
 =

 وهب قال : سمعت أبا مبد اله

 استشهد، فنعلت ذلك، فقالت يا رسول اله وما فعل فلان؟ فقال : وما مو منك؟ نقالت الت : أخي



 ذواتنا وذاتياتنا وصفاتنا وكل حيوياتنا، هنا نتلة إلى واسع الكون ككل :












 (ا)

 قال : التراب فيه أيض ونيه أخضر وفيا أشقر وفيه أفبر وفيه أحمر وفيه أزرق ونيه هذب وفيه


ونيهم أصغر وأحمر وأهرب وأسود على الثوان التراب.





في معرفة الألوان والألسن المـختلفة (لآيات للعالمين" بها(1) وقد يعرف العارف بها وحدتها في أصلها .


 يعني بهما تعميماً آخر، وآيات أخرى تختص الليل بالمنام والنهار بابتغاء فضل



=


 له في الأمرين - اللكتابة واللغة - جميعاً فعل أو حيلة فإن الثيء اللّي يبلغ به ذلك الفعل

 شكر أبثت ومن كفر فإن اله فني من العالمين







 مأ رايت نبطياً ا"نصح منك، فقال : يا حمار ويكل لسان.


$$
\begin{equation*}
\text { سورة النبأ، الآيتان: • •، 1 } 1 \text {. } \tag{r}
\end{equation*}
$$

سورة القصص، الآية: Vr.

والجمع يلمح بأصالة الليل سكناً والنهار مبصراً، وفرعية المعاكسة عند الحاجة، وطبعاً إبصـاراً بالليل بضياء، وإظلاماً بالنهار بستر، حيث النور
 النهار ظاهر تكسّباً للمعيشة التي هي على أية حالة من فضل الله، فليست
 طلب المعيشة، وأخرى هو التقوى لممن يترك طلب المال إلى طلب $\qquad$

(1) (1)

كما ابتغاء فضله بالليل يعمهما، ولا سيما مـلاة الليل التي هي ابتغاء لفضله روحياً ومادياً، إذاً فلا يختص ابتغاء فضله بليل أو نهار بالمادي

 يريح الإنسان عن عبء الطلب ويعده لمواصلته ابتغاء لفضل الها أيآ كان. وليس النوم ممـا يبتغي إذ قد يهمل فيه فينهل الجسـم وتنحلّ القوى،
 حاجته إلى راحة البدن وإجمام قواه كان عسى أن يتثاقل عن ذلك فيدفعه

حتى ينهل بدنه||(Y)

: (1)

(1) سورة الطلاق، الآيتان: r، r.
 راحة البدن. . .

ومنتوجه البرق آية، وتقدير پأنه خلاف الفصيح حيث ذكرت قبل في أفعال (إن خلقكم - أن خلق لكمم" فتركها هنا ترك مقصود دون حذف، وقد تكون





 وظاهرة البرق هي من نشأت النظام الكوني بما يكوّنها الله، انتشاء من شرارة كهربائية بين سحابتين محمّلتين بالكهرباء أو أو بين سحابة وجـي الـيم أرضي
 في الرعد الذي يعقب البرق، ويصاحبه في الغالبية تساقط المطر نتيجة لذلك التصادم
 وتخوفاً عن تحريقات وتخريقات أرضية بصدام البرق، فإماتة لأهلها، فنحن إذا أمام البرق بين خـون الـم


فللعقل مجالات في هذه الآيات تدليلاً على رحمات منها الحياة بعد الموات، فإنها تعقل وتؤخل من أمثالها في تواتر الموت والـا والحياة.

 قيام السماء والأرض - وهـما الكون المخلوق كله - هو قيامهما على



للسماء والأرض .
 تخرجون بأمره، وهو كلمة اكنه التكوينية، ويالنسبة للمكلفين اخـافة إليها (اكن") التشريعية.

فكما السماء والأرض من آياته، كذلك قيامهما بأمره وخرابهما بأمره،






 يصل إلى المدفونين في الأرض فيحيون، ولا ضير أن يـعنى ضـي الا دونما استقلال والأصل هو الآخر .
 فاللخروج من الأرض حياً بعد موت مفاجأة في متاه ومداه، وليس بدعاً من اللحياة بعد الموت المتواترين المتلاحقين على مر الزمن دون إبقاء، كيف




خاضـعون لإرادته، فالقنوت منا - ككل - هو الطاعة الخاضـعة الخاشعة


 الحياة الأخرى فعلة لهم مختارة حتى يتمكنوا من عصيانها، فكما أحياهم دون اختيار لهم إذ لم يكونوا أحياء، كذلك يحييهم بعد موتهم ولِّنُجْزَى








فالبدء أيآ كان هو إنشاء من غير مثال سبق، والإعادة إنشاء سباء سبق مثاله في


 بالنسبة للقدرة غير المحدودة فلا مراحل في الهون الها كما الصعبا فيا فلا فلا صعب لها لها ولا أصعب، ولا هين ولا أهون، فكل" هين تجاه القدرة الطليقة الإلهية على


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النجم، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة مريم، الآية: } 9 \text { (الي }
\end{aligned}
$$

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثاني والعشرون
والخلق الثـاني أهون من الأوّل في نفس الذات وبالـنسبة للقدرة


 قدرته تفضيل




فالبدء للخلق - أيآ كان - هو قضية الفضل، وأما الإعادة - للمعاد الحساب - فهي قضية العدل، والعدل أهون من الفضل وأوجب في مئلث المقاييس : بينهما، وبالنسبة للعزة والحكمة المححدودتين، وبالنسبة للعزة الطليقة والحكمة اللّالمحدودة .

أضف إلى كل ذلك كهامش في المعنى المعنيين الأوّلين للأهون حقيقياً، والثالث تنازلاً في الحوار.

 تم الأصل في الثلالة الأخرى أن العدل أهون على الله من الفضل من حيث الحكمة، لا القدرة.
 العزة، وحقيقة التفاضل في مقياس الحكمة، حيث العدل أوجب على الش

$$
\begin{equation*}
\text { سوررة مريم، الآية: الآية: } 9 . \tag{1}
\end{equation*}
$$

من الفضل، كما الفرض أولى من الندب، أولوية حقيقية دونما تأويل، خلاف الأولوية التنازلية في حقل القدرة.
 في الأصل هو الصفة، فعلية كما هنا حيث السماوات والأرض وما فيهما



فمئله المطلق كما هنا يعم صفات ذاته إلى صفات فعله، ومثيله في السماوات والأرض يخص صفات فعله.

فأميال الله في السماوات والأرض بدء وإعادة كلها عالية، ولكن الإعادة هي من المثل الأعلى وهو العدل فإنه أعلى من الفضل وأهون، وكما أولياءه
 انحن كلمة التقوى وسبيل الهدى والمثل الأعلى والحجة العظمى والعروة

 الفعل التشريعية إلى صفات فعله التكوينية، فالشرعة التوراتية مثل أعلى من الشرعة الإبراهيمية، كما الشرعة القرآنية هي مثل أعلى من كل شرعة إلهية. وكما الإنسان ككل هو مئل أعلى من الناحية التكوينية وُنَبَّارَكَ النَّهُ

سورة النحل، الآية: •7 .
نور الثقلين ع : •1A في ميون الأخبار بإسناده إلى ياسر الـخادم عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا

 عن العيون عن صبد اله بن العباس قال قام رسول اله خطنت: .. .

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثاني والعشرون
 العقلاء، وحين يشاركه بعضهـم كاللجن وسواه في شرعته فهو الأصل فيها رسالة ومرسلاً إليه.
 تعالى، كما الإعادة مثل أعلى من البدء، أم الأعلى من مثّل غيره، فصفاته
 أعلى من صفات خلقه، وكما أن صفات ذاته وذاته أعلى ممن سواه

وأمثال اله تعالى بكل مراتبها حسنة وفق طليق العزة والحكمة، وأمثال


 مقصودة إلّا حياة ضئيلة هزيلة هي في الحق خلاف الفضل، ترجيحاً على



 مثلوه - ولله المثل الأعلى - اللي لا يشبهه شيء ولا يوصف ولا يلا يتوهم، فذلك المثل الأعلى|"(0)

$$
\begin{align*}
& \text { سورة المؤمنون، الآية: ع1. }  \tag{1}\\
& \text { سورة النحل، الآية: }  \tag{r}\\
& \text { سورة طه، الآية: } 10 \text {. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الشورى، الآية: 11 ال ال } \tag{६}
\end{align*}
$$

 حديث طويل يقول فيه : وتوم وحفوه بيدين نقالوا : يد الش مغلولة - وقوم وحفوه بالرجلين



 هناك مثل أقرب من أنفسكم، دون حاجة إلى رحلة قريبة ألى أو بعيدة ألما أم تفكير



 المالكين في أموال مشتركة بينكم؟

وذلك سؤال التنديد التجهيل عمن يشركون بالله خلقه فيما يختص باله



مستحيل ذاتياً وصفاتياً.

تعالى ويتدبرون.


 =
 العرش مما يصفون - يعول: رب المثل الاعلى.
 يفرضون لله شركاء.
 اتبعوا أهواءهـم بعلم ما كانوا مشركين، وذلك هو الضهلال البعيد.





 (1)
 (إِّهِ
 نَسَوْنَ نَعْلَوْونَ يُشْرِيُنَ
















 هنا في الآية (سץ) نم وأثباهها في سائر القرآن .
 البحوث حول الفطرة وميزاتها وأحكامها، حيث تظهر في مسارح البراهين
 النفوس، تلك الحجة البالغة التي تتبناها الفكر والعقول، ومن تم كالانـ

 حيث تتبناها سائر آياتها، كما تتبناها الآيات الآفاقية كلها. فالفطرة هي رأس الزاوية من مثلث الإنسانية بدرجاتها، نم الزاواوية العاقلة تتبناها وتتكامل على أسها وأساسها الما ومن منم الثالثة : الشرعة الإلهية هي صبغتها الكاملة السابغة. الإنسان أياً كان حين يفقد العقل - وبطبيعة الحال يفقد الشرعة المتبنّة للعقل - ليس ليفقد الفطرة على أية حال، حال أن العاقل قد يفقد الشرعة ويضل عنها، فالفطرة حجة ذاتية لا تتخلف ولا تختلف في أصحابها، ثم العقل تستبطنها وتستنبطها وتوسّع مدلولها، ومن ثم الشرعة الإلهية ترشدهما

إلى تفاصيل مجهولة لديهما وتكملهما جملة وتفصيلاً، فالفطرة حجة اجمالية بسيطة، والعقل حجة متوسطة وسيطة، والشرع حجة موسّعة محيطة، تصل بهما إلى أعلى معاليهما(1)




فنسبة الفطرة إلى اله توحي بأنها ليست إلّا من صنع اله، لا صنع ولا

 للوحي التشريعي، ومنا التطابق التام بين كتابي التكوين والتشريع بحق الناس، فالتشاريع الإلهية كلها تفاسير وتفاصيل لها أجمل في الفطرة، لنلك فالحق يقال: إن دين اله فطري إذ يتبنى الفطرة، ومؤلف الكتابين خلقة وشرعة هو اله الواحد القهار! ومن نم نسبة الفطرة إلى الناس وبهله الصينة
 النطفة هي أصله في البعد الجسماني، كذلك الفطرة مي أصله في بعله الروحي الإنساني

 ممالها العقل، نم أتوى منهما دين الوحي المخطئ للعقل والمكمل لا الحكام الفطرة وتد زوّد






بل مي مجعولة بجعل الروح، وعل" الأول أوحى حيث يتضـمن أصالتها والروح فرع لها وإن كانا مجعولين بجعل واحد، بل هما أصلاّ وفرعاً واحد إذ لا يتفارقان.

وقد أمرنا بإقامة الوجه لها رخاء ولا نكون من المشركين هنا، وبصيغ

 . ${ }^{(r)}$ وهنا عرفات سبع تصـد عن جهالات سبع، تـحملها آية الفطرة


.
والصـاروخ الركوب، المنطلق به بينها في هذه الرحلة للطائر القدسي
 الشاقة الطويلة المليئة بالأشلاء والدماء.

وهذه الست المستفادة بسابعها من آية الفطرة مي: ا - معرفة النفس، Y - وحبها،

V - V
فما لم تعرف نفسك كما هي حسب إمكانيتك لم تحبّها كما يصح ويحق، ومن نم تتعرف إلى الدين القيم، وإلى الوجه وإقامته، وإلى الحنافة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الروم، الآية: مع. } \\
& \text { (Y) سورة يونس، الآية: 100 (Y) } \\
& \text { (r) سورة يوسف، الآية: •ع . }
\end{aligned}
$$

نفساً وديناً ووجهاً وإقامة أماهيه، فتكمل سفرتك إلى اله بمنطلق الفطرة التي فطر اله، فإلى التنقيب عن آيتها جملة وتفصيلاً، ابتداء بجملتها :








 فَمِلَا . . .

الناس أجمعين. .


 إقامتها وفي الدين اللذي تدين به، فإنها مربع الحنافة في هذه الإقامة الِامة البارعة،
 اللذي هو الغاية القصوى في هذه السفرة الإلهية، هو التوحيد، وأفضل

$$
\begin{align*}
& \text { مورة الزخرن، الآية: 1) } \tag{1}
\end{align*}
$$

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثاني والعشرون



 أنها ليست هي - فقط - الدين حنيفاً، وإنما هي من الدين ومنطلقه الأوّل، كآية أنفسية أولى، ليست قبلها ولا معها آيّة آية أنفسية يبتدء السالك منها، وينطلق عنها إلى الدين القيم الحنيف، الشرعة الإلهية الكاملة، والتوحيد الخالص الناصع
فقد يعني نصبه نصبه المنصب الأوّل في إقامة الوجه للدين : أعني فطرت اله - الزم فطرت الله - أخصّ من الدين الحنيف فطرت الـو الله، أمّاذا من ناصبات مناسبات؟



 كدين العقل والشرعة من الدين، في حق أو باطل، كالعقل الضائع أو الذي
 الفطرة لا تبدّل فيه ولا تبديل، لأنه المنطلق الأصيل الدائب لدين العقل
 اللذي لا زوال له ولا اضمححلال، إذ لا ريب فيه ولا نقصان أو بطلان يعتريه


ولا وجها ولا إقامة ولا حنافة ولا قيمومة، متورطين في مسبّع الجهالات،
 وحجبت فطرهم.
هذا إجمال عن مغزى الآية ومن ثم التفصيل، ولنبدء برأس الزاوية في
 فضائلها وفواضلها :

 نَايِئًا وَهُو حِيرِ (1) (1) والفطور هو الفروج والشقوق والفتوق والخخروق، انفصالات متهافتة متفاوتة في خلق الرحمن تحيلها آية الفطور، والفطر بين

 صالحاً بفطرة هي الدين الحنيف القيمر.

 اللخلق بعد الأولية وغير المبدعة إذ تخلق على مثال ما خلق مئله أوّل مرة،



(1) سورة الملك، الآيتان: r، ع. (Y) سورة الأنعام، الآية: 90 (Y)
(Y) (Y) لسان العرب عن ابن الأثير الفطر الابتداء والاختراع والفطرة منه الحالة.
 (0) سورة يس، الآلية: MY.

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثاني والعشرون
 هي هيئة وحالة خاصة من ذلك الفطر خصت في آيتها بالناس كما اختصت


إذاً فللفطرة في خلق الناس الأولية المتينة المكينة، المبدئة المبدعة
 (افطرها على الناس" أو (افطر معها الناسه، أمّاذا من تعابير تجعلها فرعاً على
 يبرهن انها رأس الزاوية من كون النـاس وكيانهمّ، القاعدة الأصيلة من الإنسان أياً كان بقلبه وقالبه .

فكما آن للإنسان كياناً حيوانياً أصيلاٌ تتبناه أجزاءه وأعضساءه، وهي النطفة التي خلق منها، كذلك - وبأحرى - له كيان إنساني أصيل تتبناه روحه وعقله وصـدره وقلبه ولبه وفؤاده، ألا وهي وْيُطْرَتَ آنَّهِ ألَّقِّى نَطَرَ


وهذان البعدان هما جوهر إنسانية الإنسان كمزيج من حيوان وإنسان، والبعد الأصيل بينهما هو بعد الفطرة، ومن تم بعد النطفة، وقد تعنيها آية



 روايات متظافرة(r) وتلمح لذلك كصراحة آية الذرية، وقد نأتي على بحئها كما يناسب بحثنا حول آية الفطرة.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأنياه، الآية: ع•1 }  \tag{1}\\
& \text { سورة الأعراف، الآيتان: IVY، IVY ، IVY الان الان } \tag{Y}
\end{align*}
$$



وانها ذرية الأرواح، أعمق أعماقها وهي الفطر، فكما للأجسام ذريات هي النطف التي خلقت منها، كذلك للأرواح ذريات هي الفطر التي فطر النـاس عليها، ومن الفارق بين اللذريتين أن ذرية الفطرة لا تتبدل وذرية النطف تتبدل، وقد فطر الله الأجسام على ذريات النطف، وفـ، وفطر الأرواح على ذريات الفطر، والذريتان هـما أحل الإنسان في بعدية، وسائر أجزاءه

الروحية والبدنية فروع، مهما تأصلت في فترة التكليف .
وميئاق :
فطرة الله التي فطر الناس عليها حيث (انطرهـم على التوحيد عند الميياقل|(1)"
وهو رؤيته تعالى بالقلب(Y)
= الإسلام نطرمم الش حين الخذ ميثاقهم على التوحيد قال الـو



 ا'قول: لولا ذلك يعني فطرمم على الثوحيد، فليس مقاولة ولئلة ومسائلة فإنها لا تضيمن المعرفة،

 اخبرني عن الشَ


 تقول تم قلر ان ذلك تشبيه كفر وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين تعالى اله مما يصفه

المشبهون والملحدون .
أقرل: وليست الرؤية المعرفة القلبية بصرن المين المسائلة.
 بألسنتهم؟ قال : نعم وقالوا بقلوبهم نقلت وأي شيء كانوا يومئذ؟ قال : صنع منهم ما اكتفى

فطرة الإنسان باقية ما دامت له باقية مهما فقد جسمه وعقله، فإنها لزام
 حياته الإنسانية تعيشها وتعيّشها كإنسان، ولذلك تجب إقامة الوجه لها بكل

 والدين الحنيف القيم الذي لا تبدّل له ولا تبديل هو كلمة التوحيد الا إله لا اللها كما وآية الفطرة وآيات إقامة الوجه للدين اللحنيف القيم، فيها كلا



 الإسلام(६) وهي الولاية(0) وهي كلها واحدة :
عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير
 قال : دين اله
 الهِ اله - قال : نطرمم ملى المعرفة بهر.



 مي الإسلام فطرمم اله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد قال : الست بربكم وفيه المؤمن والكا


فـ (ادين اللها هو معرفة الله، وهي ولاية الله، وهي الإسـلام لشه، وهي
 والرسالة ومن ثم ولاية الأئمة(「) وإلثى هامنا التو التا محور ولاية التوحيد ومعرفته، منه تصدر وإليه تعود، فنكران سائر الأصول ليس إلّا حصيلة نقصان أملها الأصيل : معرفة الها بتوحيده بولاية الها فلا في الإسلام له، وجماعها (ادين الشهل كما تدل عليه فطرت الله، كأصيل، والعقل كوسيط، والشرعة تفصيل.

المصلر الكافي من القمي حدئنا الحسين بن ملي بن زكريا تال حدئنا الهيّمْ بن عبد اله




 المصر

 الشا









 .ror ،r ،\&Al ،ह1- ،rar ،rvo ،rry

ولقد أجملها الرسول
 تجسيداً له وتبنياً منه تهويداً، وتثليياً معهما تنصيراً، وتثنية له أنه والنار إلهان الها إثنان تمجيساً، فكافة الخرافات الشركية لاصقة لاحقة على أهلها، والأصل


وقد تعني „الو لايةله هنا ولاية التوحيد والعبودية وولاية التكوين والإعادة وولاية التشريع، فهي تجمع الأصول الثلائة، نم ولاية الأئمة كفرع من ولايلاية الشرعة الرسالية، وپإلى هامنا التوحيده كما مضت في رواية .

فآية الفطرة تأمرنا بمطالعة كتابها، ومن ثم الآيات التي تستجيش العقول
 حنيفاً هو وجه الروح والعقل والصدر والقلب واللب والفؤاد، وعلى هامشها



الوجوه السبعة.
نحن نجد أصول المعارف الإلهية في كتاب الفطرة، كما ونجد كل صغيرة وكبيرة من عقائد وأقوال وأعمال خيرة وشريرة، مرتسمة في كتاب الذاب





$$
\begin{aligned}
& \text {. بسرة المزمل، الآية: (Y) }
\end{aligned}
$$

 فهي أمتن قاعدة وأحسنها لتبنّي الكمالات الإنسانية، وعلى السالكا لالك إلى الله أن يعتبرها أولى المنازل في سيره وأولاها الا

ولكي تكون هـه السفرة ناجحة، عليه أن يتزود براحلتها غالفطرة" وزادها الستة الأخرى من عرفات آية الفطرة، وقد عرفنا الفطرة بعض المعرفة وإليكم الستة الأخرى:

1 - معرفة النفس، Y - وحبها،中 من ألفاظها الأخرى.

معرفة النفس كما هيه حسب الطاقة البشرية هي أولى الخطوات في هذه
 فلتعرف أولاً من أنت، هل أنت - فقط - هذا البعد الحيواني، وكما أكثر
 الذذين يستعمرون كافة طاقاتهم المادية والممعنوية للشهوات والحيونات، إذ


أم أنت الروح الإنساني كما مو مكتوب في كتاب الفطرة، فما الإنسان إلا عقلاً فاهمـا، وما قيمته إلا قدر عقله، فلتككرّس كافة طاقاتك مادية ومعنوية في ترقية روحك. ولما وجدت نفسك من أنت، تحب نفسك كما أنت، وذلك الوجدان

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الروم، الآية: } \\
& \text { IV7 : سورة الأهراف، الآلآية (Y) } \\
& \text { (Y) سورة الكهف، الآية: MA. }
\end{aligned}
$$

والحب يدفعانك إلى محبوب مطلق وموجود مطلق، مو المنطلق لكل محب وموجود، وهو الله تعالى شأنه.

فمـعرفة النفس بالحيوانية فحبها بها هي الكـفر بالها وبغضه، ولكـن
معرفتها بالروحانية وحبها بها هي معرفة اله وحبه.
فمن وجد نفسه كواقع الحق فقد وجد ربه، ومن ضل عن نفسه فقد ضل عن ربه، وكلما ازداد الإنسان معرفة صالحة بنفسه ازداد معرفة بربه، فحين يعرف نفسه أنه لا شيء في ذاته، يعرف اله وإنه مصدر كل شيء، فقر مطلق


ثم الوجه من كل شيء ما يواجه به شيئاً أو يواجه إليه، فتختلف وجوهه حسب اختلاف كيان المواجه والمواجه إليه.

فإذا كان المواجه إليه من عالم المادة فوجه الإنسان الموجّه إليه هو بعله المادي، سواء الوجه المعروف منه كعضو بين الأعضـاء كـ هآَّهـبْبُا


 وياطناً، فكما وجه النار هنا هو كلها كذلك وجه الإنسان المحترق بالنار هو كله، ووجه الأرض ككل هو ظاهر الكرة الأرضية، وهو بوجه أخص الأفق الذي أنت فيه حيث تواجهها بعين مجردة أو مسلحة.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة فاطر، الآية: } 10 \text { (1) } \\
& \text { - •سورة الذاريات، الآية (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) سورة البقرة، الآية: ££. }
\end{aligned}
$$

وقد يعني وجه الشيء أُوّله لأنه في أَوّل المواجهة

وإذا كان الموجّه إليه أمرأ معنوياً كعلم أو عقيدة أو شرعة ودين فالوجه

 له حيث يواجهه بعلمه وقلرته، ووجه إلى الله، حيث يتجه إليه بكله، بجسمه وروحه وعقله وصدره وقلبه ولبه وفؤأده.


 المتفاضلة لإدراكات الروح ومعتقداته واتجاهاته .

وهنا الفؤاد أعمق أعماق الروح المتكامل حيث يتفأد بنور المعرفة






 الفؤاد غير المتكامل، لا توجّه للدين إلّا آن تبوء بخسار، وكما ولا الحسّ وهو الحو
(1) سورة آل ممران، الآية: vr.

(Y) سورة النجم، الآيات: |17-17

الخطوة الأولى والبلد الأوّل من هذه الرحلة في بلاد العرفات، لا يأتي بغير
قيامه إلّا بالبوار .
إلى هنا، وقد عرفت نفسك وأحببته مشياً على صراط مستقيم دون إكباب على وجهك، تم عرفت وجهك بوجوهه وإقامته فيها، يجب أن تعرف (اللدين" المتوجّه إليه كخامسة الخطوات فما هو الدين؟ الدين في أهله هو الطاعة، وهو منا طاعة الله لأعلى مراتب التسليمّ،
 الهل تكويناً وتشريعاً، بده وعوداً، وولايته عبودية وپإلى هاهنا التوحيدله حيث يشمل دين التوحيد والتوحيد اللدين : اصول الدين بفروعه.
 إلى الاستقامة في معرفة نفسك وحبها ووجهها وإقامتها والدين المتّجه إليه، حيث الجنف في أيّ من هذه يخسرك في رحلتك، والدنف يربدك فيها، ومهما كان الإنسان حنيفاً بذاته فقد يقصّر أو يقصر فيبدل حنفه إلى جنف:
 سائغة واجب الحنافة أن تكون في هذه الرحلة عشيرة لـعشرة كاملة بين

 ضـلاله هدى! وباستيناء الفطرة لأنها حنيفة في ذاتها، والوجه فإنها حلنه منقسم اللى الى الـى سبعة محسوبة في العشُرة، ووجه الروح فإنه وجهان من الوجوه السبعة، فهذه العشرة العشيرة مع الحنافة هي الروح: 1 - بمعرفته، Y - وحبه وهما
 7 - والعقل، V - والصدر، 1 - - والقلب، 9 - واللب، •1 - والفؤاد.

تلك عشرة كاملة مكملة إذا كانت عشيرة الحنف مهما كانت درجات، تم هي عشرة ناقصة ناقضة إذا كانت أسيرة الجنف وعشيرته، مهـما كانت

دركات
درجات لتلك الكاملة، ودركات لهلذه الناقصة، تأمرنا آية الفطرة أن

فمن حنف الحس بإدراكاته الخمس أن يحس بالدنا
 الإمام علي فجنف الحس أن يقصر استعماله في الشهوات فتصبح عيناً لا تبصر


 ولأن القلب هو قلب الروح فيسـمل صدراً قبله ولباً وفؤاداً بعده وعقلاً
 فالآية تشمل حنف الحواس الخمس الظاهرة والإدراكات الست الباطنة. والدحنافة من قضـايا الفطرة الإنسانية في أعمق أعماق الإدراكات،

 تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله ويتولى عليها رجال رجالالّ فلو أن
 ولكن يؤخذ من هذا ضـغث ومن هذا خـغث فيمزجان فيجيئان معاً فهناك

(1) سورة الأعراف، الآية: IVa.

ومن حنف النفس معرفتها كما مي حسب الطاقة البشرية، ومن جنفها تجاهلها كأن النفس هي البدن، وهناك - إذاً - حنف في حبها فحب اله، أم جنف في حبها فحب اللهو، وكذلك حنف إقامتها وجنفها، وحنف اللدين وجنفه، وحنف الحس وجنفه.

(1) ${ }^{(1)}$



(£) وَابَيَىَى
ومن حنف الصـدر انشراحه لتقبّل الحق المـعقول : وَلْمَن يُرِيد آلَّهُ أَن

 شرحه بالكفر وهو ضيقه عن الايمان.




(9) الَأَلَبَكِج

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الانعام، الآية: } 1 \text { ان } \tag{7}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة غافر، الآية: }  \tag{1}\\
& \text { سورة البقرة، الآية: Y79. }
\end{align*}
$$

(1) سورة البقرة، الآية: Y\&Y.

IV (Y) سورة البقرة، الآية: (Y)


(0) سورة الانعام، الآية: 1Y0.

MYM سورة الروم الآيات: • ومن جنفه أن يكون لباب الحيوان والشُيطان، خاوياً عن لب الذكر

والإيمان.





إن الإنسان أياً كان يدرك بوجه الدس المان المحسسوسات، وبوجه العقل يدرك المعقولات ببرهان ودون برهـان كالمشهوودات العقلية وضرورياتها، ، وبوجه الصدر يصدرها ليعتقدها، وبوجه القلب يطمئن بها، وبوجه اللب
 يبقي مجالاّ في لبّ لها

نفس حنيفة بوجه حنيف وإقامة حنيفة لدين حنيف، تسلك صراطها



فالعقل هنا يأخذ الدين بيديه وكلتا يديه يمين، بيد أولى تأخذ من الفطرة،



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النجم، الآية: 11. } \\
& \text { (Y) سورة مود، الآية: • (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) سورة الهمزة، الآيتان: Y، }
\end{aligned}
$$

الأكمل، حيث لا يبقى في لب القلب إلّا شعلة النور المعرفية، متجاملاّلا عما
 هذه الوجوه السبع درجات، وتلك العرفات السبع درجات. فالنتيجة الحاصلة للسالك إلى اله درجات حب الدرجات، من أدنى الإيمان إلى أعلاه وإلى العصـمة، وإلى أعلاهـا اللخاصة بالرسول الأقدس . محمد هناك وجه للدين وهو شرعة الدين، وهنا وجه إلى اللدين وهو مشرعة

 التكوين الشرعة معصوم، لا اختلاف ولا تخلف في أحكامها . إذاً - فإلى أحضان الفطرة وأحكامها، لنقيم وجوهنا إليها للدين حنيفاّ،

وليكن الله معنا .

حب الكمال المطلق
إنّ الإنسان أياً كان يححب الكحمال المطلق اللذي لا حدّ له، ولأنه لا يجده في نفسه، فهو دائب السعي والجد للوصول إليه، دلان دون أية وقفة في
 يجد بغيته الأصيلة فيه، وهو متأكد أن ليس يجدها فيه على أية حال، فلولا
 تخمد نار حبه وتفوّاد فؤاده للوصول اليه، فلا فتور للفطرة في حب الكممال المطلق
إنه - قطعاً وبيقين - يحب الكمال المطلق، وهو لا يجده قطعاً ويقيناً في

هذا الكون المحسوس وكله محلود، فليكن ذلك الكائن اللّامحددود موجوداً وراء الحس والمادة، وهو يحلّد الحدود، ويفيض على المححدود الفقير الفقير في ذاته على أية حال، وهذه هي فطرة المعرفة ودين المعرفة لها وهذه ضابطة سارية قاطعة إن واقع الحبب يقتضي واقع المحجبوب، إلا
 المحبوب زال حبه إذ لا يعقل حسب المستحيل .

والإنسان المحب للكمال المطلق اللّامحدلود حين يتأكد أنه مستحيل في الكون المادي، نراه لا يزول حبه ولا يزال محباً كما كان، وهذا يكشف علا ون واقع المحبوب وراء عالم المادة دون جدال ولا هوادة.
ولأن الكمال المطلق يقتضي كأصول صفاته الذاتية، الحياة السرمدية،
 بحدود، فهذه الثلاث أيضاً محبوبة فطرية لأنها من لزامات الكمال الكمال المطلق، كما أن الحياة السرمدية هي محط العلم والقدرة اللّانهائية. تم وكل واحدة منها محبوبة فطرية ذاتية، فلا تجد من الناس أحداً إلّا ويحب هذه الثلاث حبآ دائباً لا فتور فيه ولا فطور، ولأنه لا يجدها في هذا الكون المحسوس المحدود، وهو متأكد أنها مستحيلة الوجود له ولسواه من
 لمحبوبه الأول الكامل المطلق اللانهائي وهو الهُ تعالى شأنه. حبّ عريق في الفطرة، عميق مندغم في ذاتها دون فترة، أولاً يكشف عن وجود محبوبه، ولو أخطأت الفطرة في هكذا حب عريق دائب، فليعش الإنسان أيآ كان حياته كله اخطاء واخطاء، وليخطأ عقله على طول الخط،

وذلك لأن اللامحدود من وجود وكمالاته لا يحل في المحدود من جسم، ومذا دليل فطري على أنث تعالى مجرد عن المادة وخواصها.

ما دامت فطرته المـعصومة عن الخطأ خاطئة في هكذا محبوب، وبأحرى الأخطاء في حواسه وكل إدراكاته ما دامت فطرته وهي الأصيلة في كيانه، والقاعدة الأصيلة في إنسانيته، هي خاطئة فيما تحبه ذاتية دون تبدّل ولا


ألنَكاسِ لَا يَعْلَوُنْا
إن العقلاء يرون عقولهم حجة مصيبة على أخطاءها، وكذلك حواسهـم
 يتخلفون عنها؟
إذاً فدين الفطرة تدين له البشرية عن بكرتها دون خلاف، وهكذا يكون

 شريك له، حيث لا يتعلق قلب الإنسان أياً كان، ملحدلاً أو مسركاًا أو الا موحدآ، لا يتعلق - على أية حال - إلّا بنقطة واحدة ولا سيما إذا انقطعت الأسباب، وحارت دون الخطر المـحدق كلّ الألباب، كما وآلآلات ركا ركوب
 ذلك الحكم الفطري، ومنها الآية التالية آية الفطرة كمثال مائل من أحكامها :

 لها من نظير في سائر القرآن مثالاً من أحكام ثابتة عدة للفطرة، لا نكير لها بين الناس أجمعين، وهي حجة الله على الناس بينهم وبينه مهـما أنكروها النا


(1) سورة الروم، الآيتان: ست، عץ.




. ${ }^{(r)}$











آيات سبع مما تدل على ذلك الحكم الفطري، أن الإنسان في أعمق أعماق كيانه منعطف إلى نقطة واحلدة من الكممال اللّامححدود، لا ينعطف إليها بطبيعة الحال، إلّا عندما تقطعت الأسباب التي يعيشها ويظن انها هي

$$
\begin{align*}
& \text { سورة النحل، الآيتان: "ه، عه }  \tag{1}\\
& \text { سورة الزمر، الآية: A. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الزمر، الآية: } 9 \text { عـ . } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الإسراء، الآية: IV. } \tag{0}
\end{align*}
$$

التي تعيّشه وتنفعه أو تضره، فيشركها بربه، أم وينكر ربه مؤلّها إياها ملحداً

 وجود الله مطوي فيها دون هوادة.

ومن نم العقل حيث يتبني الفطرة وسائر الآيات أنفسية وآفاقية، يكمل المعرفة التوحيدية ببراهين تفصيلية هي كتفسير لإجمال ما في الفطرة، نم
 معصومة، ملائمة للفطرة أولياً وللعقل ثانويآ، إذا فئلّت الدين الحنيف الديف القيم،


فالشرعة تصوّب إجمال حكم الفطرة وتخطّى البعض من أحكام العقل المتخلفة عن الفطرة، وترشده على ضوء الفطرة إلى حراط مستقيم.

ومن حكم العقل استحالة التعلد في المطلق، ولا سيما الذي لا حدّ له، حيث التعدد بحاجة ماسة إلى ميزة بين المتعلدين، هي الفصل المايز
 عن ذلك الكامل المطلق، ومايزة الصفات ذاتية وفعلية مستحيلة في غير المحدودين، فإنها إما صفة كمال أو نقص، والكا والثاني يناقض كما له فضلاً عن اللانهائي، والكمال لكل" دون الآخر يحكـم بنقص الآخر فهمـا - إذاً ناقصان.

وكيف يمكن التعلد في المطلق اللّامحدود، ولا يمكن في محدوده، فمطلق الماء دون أية قيود وحدود وألوان ليس إلّا واحدآ، والماء في ذلك فلك الإطلاق محدود في واقعه، فالمطلق اللّامحدود مستحيل التعدد من بعلين

وحكم ثالث تحكم فيه بالحياة الآخرة هو حب الحياة اللانهائية لنفسه، وهذا يختلف عن حب الحياة السرمدية المستحيلة له، حيث الـيث الفطرة تحب مطلق الكمال كما تحب الكمال المطلق، والثاني منفصل عن ذاته، مستحيل لذاته، والأول محبوب لذاته في ذاته ومنه الحياة الأبدية، ففي حين تعلم كلّ نفس انها ذائقة الموت، ومع ذلك لا فتور في فطرته لـحب الحياة ولا الأبدية،

 أبدية في الحياة الدنيا فلتكن بعدها وهي حياة الحساب ولثن سألت: إذا كانت الحياة محبوبة الذات فلماذا ينتحر البعض رغم حب الحياة؟

قلنا : وذلك دليل آخر على حب الحياة، فلا أحد يرجّح الموت على الحياة إلّا لحب اللذات بحياة مريحة، وأما الحياة الهرجة المحار المحرجة المريجة،
 قليلو المعرفة، والناكرون للحياة بعد الموت، هؤلاء قد يفضّلون الموت على
 للإنسان تهدف إلى حياة مريحة مستمرة كأطول ما يمكن، فلا أحد - إذاً -

إلّا ويحب الحياة بأبديتها .
ومما يؤيد ذلك الحكم حكم الفطرة بحب استدامة الصيت والاسم بعد الموت، فلو كان الموت فوتا لفترت الفطرة في حكمها أو نفدت فيه، ونحن نرى المعترف بالحياة بعد الموت والناكر لها يحهبان ذلك الصيت كما

 الموت، فما يفيده صيته وتردّد اسمه بخير على الألسن بعد موته إذا كان موته فوته، فمن ذا الذي يحظو ببقاء اسمه لو لا حياته بعد موته؟

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثاني والعشرون
هذا حكم الفطرة، وتم العقل يحكم بلزوم الحياة بعد الموت قضبية علمه تعالى وعدله فليجازي المـحسن والمسيء، وإذ لا جزاءة في الدنيا فليكن في الأخرى، تداوماً وتفصيلاً لحكم الفطرة.

تم الشُرعة المعصومة فيها كل تفاصيل ذلك الحكم الفطري والعقلي،
مخطثة أخطاء العقل، مقررة صوابه وحكم الفطرة.
وحكم رابع للفطرة وجوب احترام المحبوب الكامل الحاضر المعتدر
 القممّ، ولا بد أن يحترم كما يشاء ويرضى ولا سبيل إلى معرفة مشية ورضاه
 الصالحين من عباده المخلصين، وهذه هي النبوة العامة، الأصل الثالث الثا من أصول اللدين الحنيف القيم.

فلأنه تعالى هو الكامل لغير النهاية، فليكن محبوباً لغير النهاية، وقضية




نم الفطرة تحبب مطلق المعرفة كما تحبب الممعرفة المطلقة ومعرفة
 للإنسان، نم العدالة تعديلاً لكيانه وسائر الإنسان.

حب المعرفة يجذبه إلى معرفة الله وتوحيده، وحب المعدلة تعرّفه أنه لا بد من حياة الحساب بعد الموت ليظهر فيه عدل اله تعالى إذ لم يظهر تماماً

يوم الدنيا لأنها يوم التكليف الاختبار الاختيار، وحب العبودية تدفعه إلى
التفتيش عن كيف يعبد ربه ولا سبيل له إلا الوحي
فهذه الأصول الثلاثة المعرفية كلها مندغمة في الفطرة إذا أزيلت عنها حجب الظلمة، واستفرغت لاتجاه الإنسان بوجوهـه لها وإليها حنيفاً في

 أكمل من الله وأفضل أو من يساميه في محتده فيعبده دونه أو يشركه به؟




الأصول الفطرية التي تتبناها الأرواح
 كذلك للروح ظهر الصلب وهو الفطرة الـجرئومية التي هي أهل الهورح،
 الفطرة، حيث تتلرج الست منها من حب الكمال المطلق الذي لا لا حدّ له . سبق أن تحدثنا عن حب الكممال المطلق وعلى ضوءه معرفة الـخالق وتوحيله واهمل الدين إلا الحب"؟
1 - نم حب ذلك المطلق اللانهائي تفرض احترامه على آية حال دون

 منعماً أو متنعماً، منتقماً إن لم تحترمه أو غير منتقم، فما جما جوابك في الهول ماج

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) } \\
& \text { (Y) سورة الأعراف، الآلية: (Y) }
\end{aligned}
$$

المطلع حين يسألك ربك: ألم أكن كاملاّ وأكمل من سائر الكون، فكيف احترمت كل كامل واخترمت خالقهم؟

 من سائر الكون، فكيف احترمتت كل محبوب واخترمتني وانا فوق كل محبوب؟
r
 الكون، فكيف احترمت كل مقتدر سواي واخترمتني؟
ع - تم احترام الـعالـم فطري حتى إذا فقدت الست الأخرى، فمـا جوابك حين تسأل: ألم أكن عالماً وأعلم من سائر الكون؟ فكيف احترمت كل عالم سواي واخترمتني؟

0 - تم احترام المنعم فطري حتى إذا فقدت الست الأخرى فما جوابك حين تسأل : ألم أكن منعماً عليك وعلي كل المنعمين عليك، فكيف احترمت كل منعم عليك واخترمتني؟. ثـم احترام المنتقم - إلى - واخترمتني V


 كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراكله . ما جوابك حين يسألك ربك، ألم أكن كاملاً محبوباً مقتدرآ عالماً منعماً منتقماً وحاضرآ عندلك، وأفضل في كل ذلك لغير النهاية من غيري ولو اكن جمع السبعة، فكيف احترمتهم واحترمتني؟.

إن جواب الـمـخلـصيـن مـن عبـاد الله هـو إخـلاص الـعبادة له علـى


في كبيرة أو صغيرة: أننا كنا غافلين، مهما كنا في غفلتنا مقصرين:



تم لمن يستشفع فيشفع له عفوأ في قسم من الكبائر، 'تم لمن لا شفـاعة
وله بقية من الإيمان عقوبة الدنيا نم البرزخ نم القيامة تم إلى رحمة الله


 منسوخ، أم مشركين أم ملحدين، حيث الأح حكام الفطرية تشـمل الناس أجمعين، لا يفلت منها فالت.
فيا ويلنا من هول المطّلع حين يستجوبنا ربنا عما اخترمناه، حينما احترمنا سواه من خلقه وهم غيّب، وإذا كانوا حضوراً فهم بحضرته صـغار

صـغار .

لمعرفة الشُرعة الإلهية وتصديقها، وما وما هذه الشُرائع إلّا شراحاً لأحكام
 فاستغفلت، فآيات القرآن ذكريات لآيات الفطرة وأين آيات من آيات وإن كانت كلها معصومة لأنها مما كتب الله.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1 (1) } \\
& \text { (Y) سورة النساء، الآية: الآ } \\
& \text { (r) سورة الأهراف، الآية: بY }
\end{aligned}
$$

فآيات ذكر الله في كتاب الشرعة توحي بأحل المعرفة المححجوبة في
 كما لا نسيان إلّا عن كائن سابق . كما وآيات ذكر الإنسان بخلقه ولم يك شينأنا توحي بأصل المعرفة أن اله
 وآيات ذكر الإنسان بنعم الله السابغة توحي باعترافه المنسي المتغافل


نم والشُرعة الإلهية جملةّ وتفصيلاً، أصولاً وفروعاً، ليست إلاّ ذكرى، ولا الرسول
 ولا تذكير إلّا بماله أصل سابق سابغ مغفول، فلتكن الشرعة كائنة في الفطرة مغفولة.



 (Ir) سماوي ذكر : . .
(^) سورة آل عمران، الآية: ه^.


(IY) (IY) سورة يس، الآية: 11 (I)
(Ir) سورة الأنياء، الآية: Y Y

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سورة البقرة، الآية: 1OY. } \\
& \text { (Y) سورة مريم، الآية: (Y) } \\
& \text { (r) سورة البقرة، الآلية: (Y) } \\
& \text { (£) سورة الأمراف، الآية: (٪) } \\
& \text { (0) سورة ق، الآية: } 0 \text { ع. } \\
& \text { (1) (9) سورة الأهلى، الآية: } 9 . \\
& \text { MY، سورة الغاشية، الآليتاذ: (V) }
\end{aligned}
$$




يذكر الذكر في القرآن بمـختلف صيغة وموارده زهـاء (YTV) مرة مما يبرهن واضـة إن كتاب التدوين الشُرعة نسخة كاملة عن كتاب التكوين

الفطرة، مهما بان البون بينهما جملةً وتفصيلاً .
فلنقرء كتاب الفطرة بإقامة الوجه إليها حنفاء لكي تتسهل لنا قراءة كتاب
الشرعة، نقرء كتاب الفطرة بحنف في بنوده العشرة.
ففي إقامة وجه الحس بوجوهه الخمسة، المفروض إصلاح الحس دون
 استعمال حواسه أمام محبوب كامل مقتدر عالكم منعم منتقم حاضر، فليكن حاذراً متحضراً في صـلاحه على أية حال.
وفي إقامة وجه العقل إلى اللدين حنيفاً لا بد من مراجعة الفطرة في أحكامها، كيلا يخطأ أو يقصر أو يقصّر في تعقله، ولينظر إلى آيات الله آفاقية وأنفسية على غرار الفطرة.

وفي إقامة وجه القلب إلى الدين حنيفاً لا بد من قطع العلائق العالقة
 الإنسان، حيث القلب قلب بين الصدلر قبله واللبب والفؤاد بعده، وهذه حالاته ودرجاته.
وبذلك نرى ربطاً عريقاً عميقاً بين كتاب الفطرة وكتاب الشرعة وكلاهما من صنع الله وفقاً لناموس الكون.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الطالاق، الآيتان: •11، 11 (1) } \\
& \text { (Y) سورة يس، الآية: } 79 .
\end{aligned}
$$

فالاعتراف بالربوبية الوحيدة فطرة غير وهيدة في الكيان الإنسـاني، أودعها الله تعالى في مذه الكينونة الغالية، فالرسالات - إذاً - ليست إلا تذكيرات لها، وتحخذيرات، لـمن ينـحرفون عنها وينـجرفون، فهمم - إذاً يحتاجون إلى تذكيرات وتحلذيرات، فالتوحيد إذا ميثاق معقود بين فطرت الناس وخالق الناس منذ كينونتهم الأولى، فلا حجة لهـم في نقض ذلك اللميثاق وحتى لو لمم يبعث إليهم الرسل مبشرين ومنذرين، ولكن رحـمته تعالى اقتضت ألّا يكلهـم إلى فطرهـم إذ قد تنحرف حين تححبب، ولا إلى عقولهم إذ تنجرف حتى إذا لمم تحجب، فلتلك معصومة في أصلها، وهـذه



 الوجه إلى اللدين حنيفاً بـحاجة في كـماللها إلى حاللة الإنابة إلى الله كـما
 الأبدال،

 الأعمال:

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الطلاق، الآية: 1. }  \tag{1}\\
& \text { سورة مود، الآية: ITY }  \tag{Y}\\
& \text { سورة هود، الآية: IIY. } \tag{r}
\end{align*}
$$


المفرّقين دينهم بين الله وما اتخذوها شركاء له :

تفريق الدين وهو الطاعة له



(r) ${ }^{\text {ِ }}$

فـ \$آَلْشُرِيِنَهُ هنا ليسوا فقط الوثنيين، بل وأهل الكتاب المفرقون دينهم هـم داخلون هنا في زمرتهم، فإن إقامة الوجه للدين حنيفاً بإتابة واتِ واتقاء وإقام الصلاة، هذه تناحر وتفرق اللين، فإنه خلاف الفطرة والشرعة الإلهية، ولا يرخى الله من عباده شيعاً متفرقين في دينه، ولا يحكم في عصر واحد
 بشرعة يشرعها الله منه .

والمفرقون في اللدين هم أحزاب وليسوا متشرعين بشرعة الدين الموحدة
 لديّن إلّا بما شرّعه الله لا ما فرقه هو من دين الله، وهؤلاء كما المشركون




الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثاني والعشرون


- (1) ${ }^{(1)}$

إنه لا تنتهي أنماط الشرك وسبله إلى نهاية إذ لا نهاية للأهواء الجاهلة في موساتها، والصسراط الممستقيم هو إقامة الدين بشرعة وا واحدة، مهـما اختلفت بعض التصورات الفرعية في بعض الفروعات على ضوء الاجتهادات
 الواجبات والمحرمات حسب مختلف الظروف والحالات لا تضر" بها، وإنما


 وثابت السنة قاصرة أم مقصرة .
ومن جلوات الفطرة بأحكامها حالات الضرّ وتقطّع الأسباب إذ لا أمل
فيما كانوا يأملون أو يعملون:


我 (r) يُشَرِيْنَ

وهذه إندفاعة وإنابة إلى اله فطرياً بتيارات الضر الطائرات آحياناً، إذ لا بجد الإنسان عندها ملجأ إلّا الله الذي كان الن نا









 - رحمة سلبية - فقط - مي إزالة الضر الخاص

فهناك من الضر زحمة بإيجابه ورحمة بسلبه (افإذا أذاقهم منه (الضر)
رحمةها تسلبه. ..
وقد تعني (منهل| - إضـافة إلى الضر - الله سبحانه، رحمة من الله من



وا(منال" هي لبيان أن الرحمة ليست مستحقة للإنسان أياً كان، فإنما مي فضل من الله دونما استحقاق لأهله، بل هو إمتحان كما الضر إمتحان. إذآ فأصل المعني في (رحمة منهل) مو الرحمة من اله، مهما كانت بازالة ضر مسّه أم سواها ا

(1) (1) سورة الشورى، الآية: \&
(1) سورة العنكبوت، الآية: 10

لا يعني إشراكهم عند الرحمة انقلاب الفطرة عن اله إلى سواه، فإنما هو غفلة عامدة، وغفوة عائدة، مصلحية الحفاظ على إشراكهم باله بُلِّكْفُرُما

 بصيغة الأمر، يوجّه إلى من لا يجديه نهي ولا أمر حين يتخلف عن فطرته

 اليقين، برؤية العذاب وذوته بما كتتم تكفرون.
 الأمر، انهم يشركون بغية الكفر والتمتع، فليؤمروا بما ابتغوا كنهي صـارم

(1) يَلْمُوْنِهِ

 سُلْطَنَّا آخر غير سلطان التكوين فطرة وعقلية، وسلطان التشريع في كل

 متناقضين في التوحيد والإشراك، أم لـهم سبيل إلى نكران مثلث السلطان الدال على النوحيد، ولا سيما فطرت الله التي فطر الناس عليها .



 الأمل، فالناس منا مم الآملون في إذاقة الرحمة، القانطون في إصابة الليئة

بما قدمت أنفسهم.
تراها كيف تلائم المعاكسة في الآية السابقة القائلة عن الناس أنهم حين
 ولزامه القنوط؟


 تجمع القنوط القاحل بنكران اله، وأخرى القنوط الذي يدنعه للإنابة إلى الشا لكي يزول بزوال أسبابه .
نم الناس هنا غير الناس هناك فإنهم مختلفون في إذاقة الرحمة وإصـابة


 آلإنسِكنَ كفُورِ (r) ${ }^{(r)}$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الحج، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة الشورى، الآلآية: (Y) } \\
& \text { (Y) سورة نصلت، الآية: } 01 \text { ( } 0 \text { ( }
\end{aligned}
$$

ومنهم من هـم على سواء في الـحالتين، راخـين بـمرضـات الله ومثلـهم:



بسط الرزق وقدره أياً كان إنما هـما بمشيئة الله حسب الحكمة العالية

 ابتلاء، بل البلاء في خضمّ الرزق أبلى وأشجى من قدره . والواو هنا قد تعطف إلى ما تغافلو| عنه وهو : إن لم يروا معاكسة في الرزق وقدره بين المؤمنين وسواهمه، بسطاً لهم في الأكثر وقدراً للمؤومنين، وليس في ذلك حط لقـدرهـم أولاء ورفع لقدر هؤلاء، فإن لـم يروا وألَّكَّمَ



 والمحاولات.

تم البسط والقلر منا لا يخصان حقل التكوين بل والتشريع أيضاً حيث يفضّل الهل بعضاً على بعض في الرزق إيتاء وإنفاقاً وكما :

 آيتان تامرانه (1) سورة الحديد، الآية: Y.




آتاهما (r)
(1) سورة الإسراء، الآية: צY.



 حاتم وابن مردويه، ومن وجه عام في القربي أخرج الثعلبي في تغسيره روى عن الـي السدي عن أبي الديلمي صن طلي بن الحسين


 مثمان عن أبي عبد اله 新



 الالست تعلم أن رسول اله اله








 أقامت شهوداً ان رسول اله

وتراها كيف تعني الحقين وهـما مدنيتان وهي مكية؟ قد تكون هي
= تحكم فينا بخلان حكم الشا في المسلمين؟ قال : لا ، قال : فإن كان في يد المسلمين شي
 المسلمين، قال: وإذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون فتسألني البينة على ما فـي في يدي وتد ملكته في حياة رسول اله اله




 على فاطمة بفاحشة ما كنت صانعاًّ قال: كنت أقيم عليها الحد كما ألقا

 وقبضته في حياته

 ورجع ملي إلى منزله قال: فذخلت فاطمة وتقول:
انـا نقـدنـاك فقـد الأرض وابـلـها و اخت
 فغاب عنا فكل الـخير محتتجب عليك تنزل من ذي العزة الكتب إذ غبت عنا فنحن اليوم مغتصب مند الإله على الأدنين مـتـرب لما مضيت وحالت دونك الترب
 صافي الضرائب والأهراق والنسب و اصدق الناس حين الصدق والكذب
 قد كان جبريل بـالآيات يونسنـا
 تهـهــتـنـا رجـال واستـتخف بـنـا وكـل أهـل لـه تـربــ ومــــزلـة أبدت رجال لنا نجـوى صدورهـمـم

 فـأنـت خــــر عـبـاد اله كـلـهـمـم
سيعـلم المـتولـي الظظلـم حـامتـنـا
 والش لئن تعد مقعداً مثله ليفسدن علينا أمرنا فما الرأي؟ قال عمر : الرأي ان نأمر بقتله، قال : =

وصاحبتها مكية إعلانآ من قبل أن يؤتي ذا قرباه حقه وقته مهما كان مدنياً،
 ولا تنافيها مكية السورة ككلّ، وأمثالها غير قليل.

وهِحَقَّهُ جُ قد تلمح بحق ثابت لا قبل له، وهو حق القرابة روحية رسالية



كافة المخاطبين بإيتاء ذي الققبى حقه والمسكين وابن السبيل.




=












 وتال : يا ابن صهاك لولا عهد من رسول اله اله اضعفـ ناصراً وأقل عدداً،

طليق فليكن كذلك طليقاً في الوجه العام فيشمل الزكاة كأهم الإيتاءات كما في الآية التالية، ترغيباً فيها بأضعاف، وترهيياً عن الربا بتضعيفه:


 لتزيد في أموال الناس، سواء أكانت الربا المححرمة أم المحللة، فحين لا لا
 دون ضـرورة واضطرار كان محظوراً، فضـلا عما إذا ينوي ليربوا في أموال الم الناس قصداً إلى تضخيم الرأسمالية المحرمة ودورلة المال بين الأغنياء فإنه أشد محظوراً وأشجى .

ومن الربا المحرمة دون هذه إيتاء الزكاة لغير أمليها من الأثرياء وغير
المحاويج، "ليربو في أموالهمه" وإن قصد وجه الشل لو صح منه هذا القصد. ومنها إيتاء الزكاة لأهليها المحاويج دون اتجاه فيه لوجه الش فإنه لا

 الوجه في صالح الزكاة.
 بأكثر مما يأخذ بلا شرط بينهـا فإن أعطاه اكثر مما اخذه على غير شرط





ومنها (امديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك رباً
( ${ }^{(1)}$
ومنها الهلدية دون عوض للأثرياء دون ابتغاء وجه اله، بل ليوجّه إليه
 تأويلاٌ حيث القصد فيهما ليس ليربوا في أموال المؤتى إليهمه، بل في أموال الا

المؤتي، توسيعاً للناس إلى المؤتين تأويلاً .
وقد تعم الربا كل زيادة مالية سواء أكانت زيادة دون مقابل في معاملة كالربا المحرمة المعروفة، أم زيادة أيّ من الثمن والمئمن أو العمل وأجرته







- الْمُخْعِعْوُونَ







 سورة البقرة، الآية: Yاه
 للبدء والعود وما بينهما، وخلـع الـخلق مـن هـا الـمربع تتبناه الأخـلاع
 الخلق، والإماتة هي خلق الانفصال بين الروح والبدن، والإحياء هو خلق نان في الأخرى لرزق ثان فيها هو من خلفيّات الحياة الأولى .

ذلك عرض خاطف للرحمتين الرحمانية والرحيمية يحلق على كافة





 وهنا (امن الأولى تستغرق مربع الرحمة ككل، والثانية تستغرق الأجزاء من كل"، تدليلاً على ألّا شريك له - فضلاّ عن مستعل - في أي خلق ورزق وإماتة وإحياء، فهذه الأربع هي قواعد عرش الربوبية، لا شريك له فيها


وترى الفساد الظاهر في البر والبحر هو أيضاً من رزق اله أم من خلق الشيطان - إذاً - فهو من شركاءه؟ كلا بل :



فلما تكسبه أيدي النسناس من الناس أثر حسب سنة التكوين كما

للحسنات أثر، ولا تبرز هذه الآثار حسنة وسيئة ككل إلآلا يوم الحساب،




أيديهم من آثام كذلك يوم الدنيا .
فهنا الشه لا يظهر فساد ما كسبت أيدي الناس لأنه ليس يوم الجزاء، وإنما



عنه بمكفرات هنا .
وليس ظلم الناس منا - فقط - بالذي يفسد عليهم، بل وكل دابة وْ ولَّلَ

. ${ }^{(Y)}{ }^{(Y)}$
هذه أبعاد ظلم الناس حيث لا تبقي دابة في الأرض ولا تذر إلاّلا قضت
 بيعضه هنا، وإملال على الطغاة وقد يأخذهم عذاب الاستئصال الا
وما كسبت أيدي الناس في كل حقل يظهر منه حقله، ثقافياً - عقائدياً

- سياسياً - اقتصادياّ (r)، وإمرة علينا (8).


$$
\begin{align*}
& \text { (1) } \\
& \text { (1) } \tag{r}
\end{align*}
$$

 كف المطر ظهر الفساد ني البر والبحر وذلك إذا كثر تكر اللنوب والمع الماطي
 تالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير.

مُشْرِيِنَ

أكثر الهلكىى الغابرين كانوا مشركين، والباقون موحدون، أهل كتاب

 التوحيد الذي تتبناه الفطرة والعقلية والشرعة، كل تلو بعض ولصيق بعض في تعاضد ثلاني سامي
 النكليف، بدايته يوم الموت ونهايته يوم الأخرى، ولأن هذا التكا لأليف قائم على كل مكلف إلى يوم الدين، لم يكن ليخص أحد اليومين، فمن مات قبل


والمـردّ هو مصـدر ميمي واسـم زمان ومكانان، و"امن" قد تعنـي كلا الابتدائية والتجاوز، فمئلث المردّ لذلك اليوم مسلوب (امن الشَه) إذ لا يرده، ومن غير الله (امن الهها أن نحمله على المردّ.
 يوم الدنيا بما عملوا إذ لا تتفجر وتظهر بحقائقها النارية، فإنما هو يوم إنا بعد

 فهنا يتصدعون بكل تصلّع وصدلاع في أنفسهم، ويتفرقون بعضهـم عن بعض، ويتفرق الكل عن المؤمنين ففريق في الجنة وفريق في السعير .

> سورة النجم، الآيات: سورة الطرو، الآية: Y


فإنما كفر الكافر عليه في كل النشآت، كما مـالح الصلحاء لأنفسهم

 وبغض جهلاً بالحال! فمن لا يحبه فهو يبغضه، ومن لا يبغضه فهو يحبه.
 عمل إلّا بإيمان .
 المعنّي منها، ولماذا - بعد - لم يأتيا بصيغة واحدة إفراداً أو جمعاً واللفظ الفـا نفس اللفظ والمعنى نفس المعنى؟ قد يعني الإفراد في (اعليهل) التبعة الفردية
 المؤمنين - الصغار - يلحقون بهم في مهدهمهم، ولا يلحق أولاد الحما الكفار بهمّ' كما وذرية المؤمنين التابعين لهم بإيمان يلحققون بهـم في درجتهم تكريماً


فالرحمة لأنها قضية الفضل هي أعم من الغضـب وهو قضية العدل، لا فحسب في الأخرى بل وأيضـا في الأولى حيث يشمل بـلـ برحمته كل مرزوق مؤمناً وكافرأ ولا يأخذ بعذابه منا إلاّ الكافر فقد (اسبقت رحمته غضبهال بكل

سبق وفي كل سباق(r)



سورة غافر، الآية: 01























 للعفونات، وتلقيحاً لشجرات، وتلحيقاً للسحاب ركاماً أم إثارة لها بسطاً في السماء كيف يشاء، وتلطيفاً للأجواء، وتبريداً للهواء، أماذا مـما تـخلّفه
 أخرى تجعلان غزير الأمطار قلة قليلة من رحمته، ولنعرف ما مي رحمته يوم الرحمة الأخرى

 لهذه العطيات
وحين يرسل الله الرياح مبشرات لرحماته المادية للأولى أفلا يرسل
رياح الوحي مبشرات لرحماته الروحية التي تعيّشنا في النشأتين :


إن الرياح الروحية الرسالية المبشرة بكل الرحمات قد أتت




و"اكانها هنا تضرب إلى أعماق الماضي الرسالي بمستقبله، تأكيداً لاستمرارية النصر الرباني لهؤلاء الأكارم قدر ما ينصرون الدين والدينين

 إثارة السحاب وبسطها في السماء كيف يشاء وجعله كسفاً فترى الودق يخرج من خلاله، ذلك من مبشّرات الرياح المبشٌّرات، أفردت بالذكر فصلاً

فمن فاعليات الرياح إنها تثير سحاباً من المياه بما تحمله من الأبخرة المائية، فكما بقر الحرث تثيره، كذلك السحاب تثير حرث الأبخرة قلعاً من





والودق هو بداية المطر، يخرج من خلال السحاب كأنها غرابيل، نم


(1) سورة فاطر، الآية: 9 .
(Y) سورة النور، الآية: سا
(IVV: سورة آل عمران، الآلآية (Y)

 من قبل بـ وْمِن قَّلِّه| و ولا فصل بعيداً يقتضي التكرار! ! وليس الإبلاس الإياس

 ينزل عليهم الودق من قبل إرساله الرياح لملبسين



 أن يضم رحمة السماء إلى رحمة الأرض ببذر، وكل الثلاث الألا ميتة بمفرداتها،

 مهما كان سائر الإحياء في سائر الأحياء قضية فضله.


 وهو مصفر فصالح التعبير عنه (اريحاً مصفرأ - أو - أصفر") ! ولم يوصف



.
سورة آل عمران، الآية: NV

مرجع الضـمير هو الزرق أو مطلق النبات المـعلوم من السياق أَّرَسَنَّا رِيَّا
 السابقة السابغة، أم وكفراً به. تم الإفراد في ريح العذاب قد يلمح بالعذابه، كما الأكثرية الواردة في اللقرآن تعنيه، بخخلاف اللجمع في رياح الرحمة فإنها لمم تأت في عشرتها

الكاملة إلّا للرحمة)
وعلّ وجه الجمع في رياح الرحمة، أنها خليطة من مختلف الرياح، أم أم

 حيث لا يأتي إلّا الأحيان.
言



 في الأخرى.
 الإيمان بها حين تواجهه، ومو يتحرى عنها، ولأقل تقدير لا يتجرأ عليها


 ريح القوة وليست ريح الرحمة العامة سورة البقرة، الآية: V.

为


تعريف آخر بالها وجاء مختلف حالات الإنسان من ضعف إلى قوة إلى ضـعف وشيبة، ومن القوة الحياة ومن الضـعف المـمات، والإنسان كما هو بين مـختلف حالات سائر الضعفف والقوة كذلك هو بين الموت والـياة

 ف وضَعْفِّ مصدراً تلمح إلى مدى ضعف النطفة كأنها الضعف نفسه.
 كسوتها لحماً إلى إنشاءه خلقاً آخر وإلى ... .؟ وكل ذلك ضعف بعد ضعفـ
 قد تعني الضعف فيما بين الضعف الأوّل والقوة الأولى.
فإن (من ضـفف في خلقكمه" هو النطفة المخلوق منها الجنين، ف ولِينُ
 تفصل بين خلقه من ضعف وجعل قوة له بعد ضعفف، فذلك الفاصل ضـعف بعد ضعف.

فضـعف المصدر ممئّل في تلك الخليّة الصغيرة الدقيقة التي ينشأ منها الجنين، وضعف الصادر بينه وبين قوة هو الجنين بأطواره، نم الطفل حتى يقوم على ساقه من ضـلاعة التكوين
وقوته بادئة من ذلك القيام كاستقلالية مّا في بعض الحا ومأكلاٌ وملبساً، وقياماً في حاجيات أخرى.
وهذه القوة باقية لحد الأربعين متزايدة، ، تم تبدّل إلى ضـعف تم تم شيبة، فالشيخوخة انحدارة إلى الطفولة بكل مظاهرها الضـعيفة ولحد لا تعلمون

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثاني والعشرون






 تلك الخليقة البشرية لتشهد انها مدبّرة كما يشاء الله العليم القدير أو ليس لهذه النشأة الحكيمة القاصدة استمرارية في نشأة أخرى هي

مزرعة الأولى؟:
 : يُزَفَكَنَ
 الدنيا، أم هو مجموع اللبئين؟ استقلالاً لحياة التكليف والتي بعدها قبل قيامة الساعة.

 على طول خط الحياة إلى قيام اللساعة ولمّا يفيقوا عن غفوتهم وهم محشورون ليوم اللدين!




التدوين، فقد قدر الله وقرر لبئاّ برزخياً لكل من الأموات وإن ماتوا في قيامة الإماتة، كمـا أن آيـات من القرآن تتحدل عـر عن هـنـه الـحياة الفـاصلة بين






 أتراهمم كانوا لا يعلمون إنهم سوف يبعئون ومـم في البرزخ وقد ظهر لهم ما كان خفياً عليهم؟


التكليف لا والبرزخية أيضاً.
 الاستعتاب هو طلب العتبى وهي العتاب وإزالته، فهم كما لا ينفعهم


مهانة لهم ومواناً كأنهم جماد لا يشعرون لا



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة المؤمنون، الآية: 1. } \\
& \text { سورة النازهات، الآية: (Y) } \\
& \text { (r) سورة البقرة، الآلية: YOQ (r) } \\
& \text { (£) سورة القصص، الآية: YO. }
\end{aligned}
$$

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزءء الثاني والعشرون
إن الآية المئبتة للحق أصبحت عندهم مبطلة والجائي بها مبطل، وهكذا يرتكس الظالمون في حمأة الغباوة الخانقة أن تنقلب آية الحق عندهم آية

الباطل

لقد طبع اله على قلوب هؤلاء الظالمين وأزاغها كما زاغت بتجاهِل عارم قاحل لحد تقلّب الحقق عندهم باطلاّ والباطل حقاً، حياة منكوسة مركوسة أرذل من الدواب وأضل .
 المستضعفون، ولا يطبع الهَ إلاّلا على قلوب خالية عن الهلى خاوية عن







الصارمة.
هنا وفَامْبِرِ توطين للخاطر الرسول وقلبه القريح الذريح، نم وفي تأويله قد يكون توهيناً لسواه تهويلاً بمستقبل العذاب كما فعله الهُ الإمام أمير

سورة الروم، الآية: الآية: ه . .

 حينه ترحماً على زيد(1) . فهذا تنزيل وذلك تأويل ولكلّ مجا مجاله .
فالصبر أمام العراقيل في الطريق الشاق الطويل هو زاد المؤمنين، أن يثبتوا على الحق دون زعزعة ولا تلكع، صبراً يكون سبرأ لأغوار الحوادث والمصحائب التي قد تنقص من الإيمان بوعد الله فتنقض ونّاق الله، لا صبر التخاذل والتنازل، وإنما صبر جميل يعني الاستقامة على الطريقة. وهكذا تختم السورة كما بدأت بوعد النصر، تختم بالصبر انتظاراً لانتصار بنصر الوعد وتحققه كما يراه الهه.

= لَيَّبطُّ



 مذه الكتب ابتداء منهم أو جواب ما كـبا كتبت به إليهم ودورتهم اليهب
 الشَ الشَ أبو جعفر :


 تسبقن الش فتعجلك البلية فتصرحكه.
[
ץาะ

## مكيّه وآيـاتها آريع وثلانون

 (Thit










سورة لقمان تحمل نورة لقمان العقائدية والخلقية بصيورة العظة لابنه، وفيها ككلّ جولات ثلات وجاه القلب البشرى بفطرته إذ يعلم الله مداخلها ومساربها ومآربها، وما تغشى عليها غواش من دخان الأرض .

تبدأ الجولة الأولى من خلال النفس الإنسانية بأسلوب شيّق ومؤتّرات
 الرسالية مهما لم يكن لقمان رسولاً .
والجولة الثانية بادئة بعرض كائنات من السماوات والأرض : هألز ترّوَا أَنَّ آَهَهَ سَخَرَ لَكُمُ . . .



وفي هذه الجولات الثلاث وما بينهما جلوات عقلية وفطرية وعلمية وحسية تتبنى الأصول الثلاثة كما هي طبيعة الحال في القرآن كله ولا سيما في السور المكية.
:





والحكمة في كل" من الثلاث كما تناسبه، كالإجمال في الأوّلين أم نالث التفصيل، والإتقان في الكلّ عن أي تدخل وتسر"ب من سواه ، والدكيمة البلاغية لفظية ومعنوية في كل الحقول، محلقة على كلّ العقول، بعيدة عن

$$
\begin{align*}
& \text { سورة لقمان، الآية: IY }  \tag{1}\\
& \text { M• M }  \tag{Y}\\
& \text { سورة لْمان، الآية: YQ. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الزخرف، الآية: ع ع }  \tag{£}\\
& \text { سورة مود، الآية: 1. } \tag{0}
\end{align*}
$$

اللذبول والأفول، حاكمة حكيمة محكمة كأنها الحكيم نفسه، إذ برزت وركزت فيها حكمة الرب الممكنة البروز ككلّ ودون إبقاء.

 تجسدتا فيه حاملاً كل الهدايات والرحمات الإلهية للكل" كفاعلية مطلقة،


البعيد عن الأفهام.
و(االمحسسنين" هـم الذين يحسنون الإيمان وعمل الإيمان على ضوء
(آلكِكتبِ أَلْكِيدِ
 فإقام الصـلاة عموداً للدين مئال لكافة الصـلات الربانية بينهم وبين الله


 العقائدية والعملية، المتمثلة في إقام الصـلاة وإيتاء الزكاة، ناحية الـنـة منحىى مرضـات الله والكى يوم الله .

لا لا لا لا

 عمّال الردى وعواملها في هذه الطريقة الشاقة الطويلة.






 لهو، ولهو الحديث، المضلّ عن سبيل الهُ وهو ذكره، بأن يتخذ هزوا، ذلك هو الضـلال البعيد.
(اللههو" حرام في كل حقوله وألوانه، فإنه ككل" ما يشغل الإنسان عما يهمه ويعنيه، كما اللهوة هي ما يشغل الرحى مما يطرح فيه . إذاً فاللهو دركات حسب درجات ما يهم الإنسان ويعنيه، وأسفلها اللهو عن الله وعن ذكر الله، وعن يوم الله، وعما يتوجب على العبد أله أو يحرم عليه وجاه الله

 ومنه لـهو الـحـديث ككل، فإنها من الـمعدة، ومن غير الـمعـدة الأموال



(0) سورة الحجر، الآية: ب.

سورة المنانقون، الآية: 9.
سورة النور، الآية: سو الآلاني (V)
سورة الأنعام، الآية: YY.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النساء، الآية: VE. } \\
& \text { (Y) سورة الثوبة، الآية: (Y) (Y) } \\
& \text {.Y•V : سورة البقرة، الآلآية: (r) } \\
& \text { (£) سورة التكاثر، الآية: } 1 .
\end{aligned}
$$

فالمعلّة من اللهو مدرمة على أية حال، وغير المعدة كاللحياة الدنيا بوسائلها غير محرمة إلّا أن تلهي، فإنما الأصل هو الإلها ملاء يعنى للإنسان كإنسان وما يعنيه كمؤمن بالهُ .
والمفروض في لهو الحديث أن يرفض بكل أساليبه وألوانه كمفتاح أوّل لرفض الممحرمات كلها(1) وفرض الواجبات كلها، حيث المـلامي المي بججوارح وجوانح تتخطى اللى القلوب، فإذا ألهت القلوبا الـوب الغت كل كل ما تعني الإنسان ويعنيها الإنسان من إيجابيات وسلبيات تتبنى الإنسان كإنسان وبأحرى




.
فليست حرمة اللهو لتختص بما يشترى ويضل ويهزء، وإنما ذلك أسفل
 شرعة اله من غناء تلهي أو رقص يلهي أماذا من الملهيات، ألها وأما ما ما يذكّر الها من أصوات حسنة أو أعمال فراجحة، وما لا لا يذكّر ولا يلهي فعوال الا إلّا ألّا يعني غرضاً عاقلاّ فلغو لا يباح إلّا للأطفال و الْ
(1) اللدر المنتور ه: 109 - أخرج ابن أبي الدنيا والبيهتي عن أبي مثمان الليثي تالل تال يزيد بن الوليد يا بني أمية إياكم والثناء فإنه ينقص الحيا عن الخمر ويفعل ما يغعل المسكر فإن كتتم لا بد فاعلين فنجنبوه النساء فإن الغناء الغاء داعية الزنا .
سورة الأنياه، الآية: بَ.

 يخونكم به صاحبكم؟ ثم أرسل إلى زيد وتمر فقال : هذا مو الزتوم اللذي يخوفكم به، تال : ومنه الغناء.

فالغناء المفسر به قول الزور(1) واللهو (r) ليس محرمآ ككل حيث التغني بالقرآن محبور، وسائر التغني بذكر الله مشكور، كما يروى عن رسول الهلىى


فصرف الوقت في التعرف إلى مـعنى الغنـاء، الـمـختلف فيه الللغة
 وغيره هو اللهو، فقد يحل الغناء كما في القرآن، وقد يحرم غير الغناء كما في الرقص الملهي وما أثبهه، فبين اللهو والغناء - إذاً - عموم من وجه . فمن لـهو الـحديث مـا يلهي بنفس الـحليـث دون غناءه كالقصصص الأسطورة المزخرفة المقصوصة في المقامي وسائر النوادي المناسبة لها وهي من شؤون نزول الآية(r) ومنه ما يلهى بغنائه سواء أكان معناه ملهيانياً مئله
(1) كما في صشيحه الثحام ومونته أبي بصير ومرسله ابن أبي عمر المرويات عن فروع الكافي، وحسنة مشام المحكية عن تفسير القمي ورواية عبد الألكلى المحكية عن معانياني الألأخبار



 إليه شيطانين يجلسان على منكيه يضربان بأمقابهما هلى صلره حتى يمسك، أقول: يعني الغناء الملهي كما في صحيحة ابن مسلم ورواية مهران بن محمد والوشاء ورواية عبد الأهلى السابقة، (r)









أم لم يكن، كما من الغناء ما لا يلهي، ككل ما لا الا يحمل المعاني أو
 المعارف الإلهية من مواعظ شعرية أو متورة أمّاهيه.


اللهو كأن يستأجر الملهي بحديثه أو غناءه ويدفع له نمن




مأخذاً لاتخاذها هزواً.



عليها لهو الحديث(r).
=


 ولا تشرومن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وتمنهن حورام في مي مثل منا مذا أنزلت مذه

 إليها نم ترا الآية
 الربط.

 مصيبة خشن وجوه وشق جيوب ورنة شيطان، ونيه أخرج ابن ابي الدينيا واليهيفي من نافع
 عن الطريق فلم يزل يقول يا نانع آتسمع؟ قلت: لا - ناخرج إصبعيه من أذنيه وقال: مكذا=

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثاني والعشرون
واشتراء لهو الحديث قد لا يختص بالنقود وسائر الأنمان المعروفة، فقد يشتريه بماله، أو يشتريه بوقته وبحياته، يبذل تلك الأنمان الغالية لهذا


 تُهِهِّ

وليست الآية لتحمل - فقط - تصويراً لـحادث مضى في الجماعـ الإسلامية الأولى وهو أن النضر بن الحارث كان يشتري الكتب المحتوتوية لأساطير الفرس وقصص أبطالهم وحروبهم تم يـجلس في طريق الذاهبين لسماع القرآن من رسول اله
 يضربب إلى أعماق الزمن منذ نزول القرآن إلى يوم الدين، في في كل عـل عصر
 الشُرعة الإلهية ككل على ضوء القرآن، والاستماع إلى حملة رسالة القرآن . فكما أن التسبّل بسبيل اله فرض طول الحياة الإيمانية، كذلك لهو الحديث المضل عنها محرّم على أية حال، وهذه الآية تحمل أسفل دركاته اضهلالاً عن أفضل درجاتها .

لِعَكَابٍ آلَيٍٍِ




معاكسة، منكوسة منحوسة مركوسة، أن يشتري لهو الحديث إضـلالاً عن
 وكما يستبشر بلهو الحديث المضل الهازئ.
 كان محرماً على أية حال، فإنما المعروف من آيات اللهو حرمته في المعلد له، وحرمة الالتنهاء بغير المـعدّ لـه، فباختلاف الأشخاص والـها والظروف واختلاف المجالات يختلف اللهو في واقعه وحكمه، ودركات


إيجابياً وسلبياً .


هنا نتأكد أن الإيمان وعمل الصـالحات يناحران لهو الـحليث بكل التصرفات فيه، التهاء والهاء، بيعاً واشتراء، فالمؤمنون يعيشون سبيل الله دون أن يلهيهم عنها أية زخرفة من زالها زالها الإمرة والرئاسة أعاذنا اله من شرها .



 الأرض في آياتها، ولنها تعم الملقاة من البار البركا سطع الأرضية، والأحجار فوق الأرضية الساقطة عليها من كرات سماوية.

و وأَنْ تَيِدَ بِعْمَ مـما يدل على سبح الأرض في خضهمّ الفضـاء، فهي سفينة جوية بحاجة لاستقرارها إلى رواس تربطها عن الميدان، فـ اوتد بالصشخور ميدان أرضههال| .
 كل دابة في الككون نماذج، والأخرى أن هنالك في غير أرضنا دواب كـما



نماذج عن كل الأزواج النابتة في غيرها من كرات عامرة.
فالسماوات على علوّها محبوكة مربوطة بالأرض بعمد لا ترونها، ومن
 النباتات فيها، مما يدل على تعميم قاصد واحد يربط كل الكائنات بعضها ببعض دون تفاوت وتهافت.


 خلق اله فإنها آيات بينات تبين أنها - فقط - له.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الشورى، الآية: M. } \\
& \text {. سورة ق، الآية: (Y) }
\end{aligned}
$$

中钅













آيات تُمان تختص بحكمة لقمان التي تلقاها من ربه تم ألقاها إلى ابنه،


 في المشي بين خلق الشا

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثاني والعشرون


(מلقدها تأكيدان والناه الدالة على جمعية الصفات ثالثهـما، تؤكد هذه
 الحكمة الجامعة العالية، وقد تكون هي حكمة الشكر وشكر الحكمة، حيث الشكر هو وضع النعم مواضعها التي يرضاها المنعم.

والشكر مقابل الكفر يعم الإيمان بكل قضـاياه، كما الكفر يعـمه والكفران بكل رزاياه، فهي - إذاً - حكمة فطرية وعقلية ونفسية في كل حقولها، إضافة إلى حكمة عملية، هما يقضيان على كافة التفسخات العان العارمة الذاهبة بالإنسان مذاهب الكفر والكفران.

واصل الحكمة هو (الفهم والعقل||(1) ولقد (اكان رجلاّ قوياً في أمر اله، متورعاً في اله، ساكتاً مستكيناً، عميق النظر، طويل الفكر، حديد النظر،
 ويحترز به من الشيطان، وكان يداوي قلبه بالفككر، ويداوي نفسه بالعبر،
 اكان عبداً كثير التفكر، حسن الظن، كثير الصمت، أحب الله فأحبه اله

 المصلر تنسير القمي حدثني أبي حن القاسم بن محمد هن سليما قال سألت أبا مبد الش


 يمازح إنساناً تط ولم يفرح بشيء أتاه من أمر الدنيا ولا حزن منها ملى شيء تط

تعالى فمن عليه بالحكمة . . . فنام نومة فغط بالحكمة غطاً فانتبه فتكلم
(1) ${ }^{(1)}$. .

ولقد أتت (الحكمةهل في الذكر الحكيم عشرين مرة، هي في هذه المرة اليتيمة عطية ربانية للقمان ولم يكن من النبيين، فقد أوتي الحكمة البـي البالغة دون رسالة، ممـا يدل على عظم موقفه تجاه الله، ولم يكن إلّا عبداً حبشياً

فأصبح من سادات السودان(r)
والشكر درجات ارفعها أن يعرف الشاكر النعمة ويعترف بعجزه عن أداء
(1) اللد المتنور 0: 171 - أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي مسلم الخولاني

 ربي





 الحكمة فصرفت هنك البلية وأوتي داود الخلافة فابتلي باللنب والفتا والفتةه،
 المختلقات الإمرائيلية. ذإن داود


 تول لقمان للملانكة: فاني أحلم إذ نعل ذلك أعانني وملمني وعصمني، دليل العصمة لمن أوتي الحكمة من النيين : المصـد
 اتخذوا السوداذ فإن ثلاثة منهم سادات ألمل الجنة لقمان الحكيم والنجاشي وبلال المؤذن.

شكرهها، ف (امن أنعم اله عليه بنعمة فعرفها بقلبه فقد أدى شكوررها وقد
 رب وكيف أشكرك حق شكرك وليس من شكر أثكرك به إلا وأنت أنعمت

به علي؟ قال: يا موسى! الآن شكرتني حين علمت أن ذلك مني|"(1)
وكما الحكمة هي بين معرفية وعملية، كذلك الشُكر المفسر لها معرفي وعملي، أن يحلّق الشكر على الشاكر ككلّ، فلا تبقى من قالاته وحالاته وفعالاته إلا ترسيمات لمرضاة الها .

: عَظِيد

 تحقيقاً لها حقيقاً بولد الحكيم وهو يعظه بحكمة الله التي آتاه.

وليست مجرد عظة، بل هي معلّلة بأقوى البراهين البيّنة إِإِّن ألكِّرْرَك

 على الخلق كله، كملك أو نبي أو ولي وهم أنفسهم يوحدون الله وينهون عن أن يشرك باله .

تم ظلم للـحق آن يسوّى بين الخالق والمـخلوق، نم يفضّل المـخلوق
 الموازين والمقاييس أن يشرك بالله العظيم، إذاً فهو ظلم عظيم لا يساوى



ولأن عظة الوالد ولده غير متهمة إذ لا أرأف منه به، تعرض في هذه
 ا'ن ليس وراءها انتزاع سلطان منهم وتفضل عليهم.
لذلك نرى الآيتين التاليتين تأتيان كجملة معترضة بين عظات لقمان لابنه، عرضاً لمدى حق الوالدين على الأولاد وفرضاً لطاعتهما وشكرهمـا
 حتى بين أقرب الأقارب الوالدين والأولاد.


لقد فصلنا القول حول هذه الوصية بطيات آيات لها لا سيما آية الأسرى، وهذه الآية هي اليتيمة في خصوص الأم حيث اختصت بذلكرى اتعاب لها وأشغاب ليست للوالد مئلها ولها نظيرة في وَوَإِن جَهَدَاكَ . . .
 الأوّل هو منذ الحمل حتى الوضع، فإنه كله ضـعف مهما اختلفت مراحله، والثاني هو منذ الوضع حتى قيامه على ساقه، والحد المتوسط هو العامان للرضاعة .



$$
\begin{align*}
& \text { سورة النساه، الآية: §^ }  \tag{1}\\
& \text { سورة العنكبوت، الآية: A. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الأحقاف، الآية: } 10 . \tag{r}
\end{align*}
$$




 عند العسر أو الحرج، فحقّ للولد أن يرتضع عامين إلّا ثلالة أثهر •




 الله الشكر للوالدين هنا هو الحسن والإحسـان المأمور به في آيات اخرى الـات الـا
 منه: (اوأما حق أمك فأن تعلم أنها حملتك حيث لا يلا يحتمل أحد أحداً،
 تبال أن تجوع وتطعمك وتعطش وتسقيك وتعرى وتكسوك وتضحى وتظلك وتهجر النوم لأجلك ووقتك الحر والبرد فإنك لا تطيق شكرها إلا بعون الله

 واشكره على قدر ذلك ولا قوة إلا بالهس||(「)
 وللوائلدين فمن .



وقد (جاء رجل إلى النبي قال : نم من؟ قال : أمك، قال: نم من؟ قال : أمك، قال: نم من من؟ قال :
(1) أباك|1)

وعل" الأم تزيد عن الأب مرتين لوهنيها في حمل الولد. وللوالدين
 وكذلك كل العلماء الربانيين، فإن حق الوالدية الرية الروحية التربوية فوق

الجسمية الولادية(r)
ذلك، وكما الهه لا يشكر حقه مهما بلغ الشُكر مبلغه القمة، كذلك الـك الوالدان، إلاّ آن يعترف بالعجز عن أداء شكره وشكرهـمـا، وهو الـحق الحقيق بالأجر .
قد يروى وأن رجلاٌ كان في الطواف حامـلاً أمه يطوف بهـا فـسأل
النبي ذلك، ولأن الأصل في حقوقهما هو الش الخالق لهما ولياكم منهما، (1) الدصلر عن تفسير القمي عن أبي عبد اله

ابرر أبال وبدا بالام تبل الابب.








 رواه الحانظ أبر بكر البزاز في مسنده بإسناده عن بريد عن إيه أن رجلاً . .

الجاعل حبكم في قلوبهما، الآمر بشكرهما، فلا تناحر - إذاً - بين حق الله
وحقوقهما، ولا حق لهما إلّا في طول اللخط من حق اله دون مشاقة، ف :


: تَعْمَونَ



 مَعْرُونَّآّه كما كنت، فـ البر الوالدين واجب وإن كانا مشركين ولا طاعة لهما

 الهل ككل، بل وكل معصية له اشراك باله، فإنه واحد في أن يطاع كما هو واحد بسائر شؤون الألوهية والربوبية، لا شريك له على أية حال وفي كافة حقول المعرفة والعبودية والطاعة، مهـما اختلفت دركات الإشراك به كما

تختلف درجات توحيده( ${ }^{\text {(r) }}$











أجل وإن (بر الوالدين من حسن معرفة العبد باله، إذ لا عبادة أسرع بلوغاً
 الوالدين مشتق من حق اله تعالمى إذا كانا على منهاج الدين والـين الـينة، ولا يكونان يمنعان الولد من طاعة اله تعالمى اللى معصيته، ومن اليقين إلى الشك،



 عنهما ولا ترفع صوتك فوق أصو اتهما فإن تعظيمهما من الله تعالى وقل وله لهما ولا

 والدين وغيرهما، ولا تتبع سبيل من صـدّ عني والدين وغيرهما فإلِّلِّلِّ


 (إلّْا


 فالإشرالك على أية حال مسؤول عنه، قصوراً أو تقصيراً، تقليداً وسواه.


صَخْفُ من صغـار الشُرك في أبعاده، فضـلا عن كباره في كل أبعاده فـ ااتقوا المحقرات من الذنوب فإن لها طالبآ، لا يقولن أحدكم أذنب وأستغفر اله إن






وما أتمها أداء وأجملها إيقاعأ تصويراً عن الطاعة مـالحة وطالدة

 التي يبدو فيها النجم الكبير نقطة سـابحة أم لا تبدو ولو بالعيون المسلـو الما
 دونما انفلات عن علم الله وقدرته.


أوامر أربعة تتننى شخصية المؤمن كشخص أولاّ وكداعية ثانياً، وصموداً




$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) } \\
& \text { (Y) سورة سبأ، الآية: با }
\end{aligned}
$$



 ولأن إقام الصـلاة بحقها، نم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،

 . وإذا كان الصبر على المصـاب في فرائض الإيمـان من عزم الأمور، فليس الأمن عن الضـر
 تركه فمرفوض، أم يتكافئان فغير مفروض
فالضابطة العامة في هذين الفرضين فرض الصبر على مـا أهـابك إلّا فيما يستثنى بأهمية أم مكافئة، وكما الدفاع والقتال في سبيل اله لا يشترط في وجوبهما الأمن عن الضرر كضـابطة، كذلك وبأحرى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما أقل تعرضاً للضرر (1) "ا


من مظاهر الاختيال والفخر تصعير الخد للناس، والمشي في الأرض


 الجنة وجهنم محفونة باللذات والشهوات نمن امطى نفسه لنتها وشهوتها دخلي الثار الثاره فيه عن
 المنكرا.

مرحاً، وتصعير الخد للناس هو إمالة العنق عن النظر إليهم استكبارآ، كأنهم لا شيء وهو فقط كل شيء، فإن الصعر داء يصيب الإبل فيلوي أعناقها،

 تخايل ونفخة وقلة مبالات بالناس، وقد يعني تصعير الخد للناس ليّ العنق
 العنق وإمالته قد يعني الاختيال، وأخرى الإذلال وكلاهما منهيان.

 قوله : من مشى على الأرض اختيالآ لعنته الأرض ومن تحتها ومن فوقها
 القصدد في المشي هو الاعتدال في المشي والمششية الحيوية وتمشية الأمور، مجانباً حد الإفراط والتفريط فإن خير الأمور أوسطها، فالمشية القاصدة إلى الأهداف الصاللحة بكل بساطة وانطلاق هي التي توصل إليها
 المشي - ككل - هو المشي القاصد الحق على أية حال، وهو الاعتدال

العدل في مشي الإنسان كإنسان(0)
سورة الإسراء، الآية: rv.

المصلر في المجمع من أبي حبد اله
تعرض عمن يكلمك استخغاناً به.
 قال رسول الش 艮 الأرض معارض جبار السماوات والأرض



ومن القصد في المشي في انطلاقته الغض من الصوت دون رفع صـارخ ولا خفض هامس، والمنكر بينهما هو الصارخ فوق الحاجة إلّا إذ اقتضت
 الصوت في كلام وسواه إلا تفهيم المخاطب، فليكم قدر الحاجة من سماعه لا زائداً ولا ناقصـاً، فالنـاقص حماقة والزائد حماقة أخرى بل هي أحمق


فالغض من الصـوت أدب هـارح، ورفعه سوء أدب قارح، إساءة إلى صـاحبه كأن لا يحسب صـوته صوتآ، وإلى مخاطبه كان يحسبه أصم أو لا يفهم، فلذلك يشبه بصوت الحمير في كونه أنكر الأصـوات، ولكن أين حمير من حمير، الحيوان تعلي صوتها قصوراً بلا نية سوء، وحمير الإنسان تعلي الاني تقصيرأ وبنية سوء، أم قصوراً عن تقصير مهما لم ينو سوء.
ومن الغض من الصوت - بل هو أهمه - غضه عما لا يحل ، أن يربط الإنسان لسانه عما لا يعنيه، فيجعل لسانه وراء قلبه، دون أن يجعل قلبه

وراء لسانه.
هذه عظات غرة، سلبية وإيجابية، فردية وجماعية، تأتي في القرآن من
 قسماً منها هنا كما يناسب الفرقان: „قال رسول اله يا بني عليك بمجالس العلماء واستمع كلام الحكماء فإن الها يحيي القلب
=
 الأرض مرحاً انك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طرولاً - وتال : واتصد ني مثيك واغضض من صونك إن النكر الأصوات لصوت الار الحمير .
 القيحة والرجل يرنع صونه بالحديث رفهاً قيهاً إلا اذن يكرن دامياً أو يقرا القرآن.

الميت بنور الحكمة كما تحيا الأرض الميتة بوابل المطر||(1)
قال


بالأسحار وأنت نائم على فراشكل|(r) .
قيل للقمان: ما الذي أجمعت عليه من حكمتك؟ قال: پالا أتكلف ما

(افوعظ لقمان ابنه بآثار حتى تفطّره وانشق وكان فيما وعظه به أن قال: يا بني إنك منذ سقطت إلى الدنيا استدبرتها واستقبلت الآخرة فدار أنت إليها تسير أقرب إليك من دار أنت عنها متباعد، يا بني جالس العلماء وزاحمهـم
 عيالآ على الناس، ولا تدخل فيها دخولاً يضر بآخرتك، وصـم صـوماً يقطع شهوتك ولا تصـم صيامآ يمنعك من الصـلاة فإن الصـلاة أحب إلى الهـ من الصيام، يا بني إن الدنيا بحر عميق قد هلك فيها عالم كثير، فاجعل سفينتك فيها الإيمان، واجعل شراعها التوكل، واجعل زادك فيها تقوى اله، فإن نجوت فبرحمة الله وإن هلكت فبذنوبك، يا بني إن تأدبت صـغيراً انتفعت به الا
 علمه اشتد له طلبه، ومن اشتد طلبه أدرك منفعته، فاتخذه عادة فانك تخلف في سلفك، وينتفع به من خلفك، ويرتجيك فيه راغب، ويخشى صولتك (1) اللد المنتور 0: 171 - أخرج الطبراني والرامهرمزي في الأمثال عن ابي أمامة قال قال : رسول الشا (Y) المصلر أخرج أحمد والحكيم الترمذي والحاكم في الكنى واليهفي في شعب الإيمان عن ابن عمر من النبي (r)


راهب، وإياك والكسل عنه بالطلب لغيره، فإن غلبت على الدنيا فلا تغلبن على الآخرة، وإذا فاتك طلب العلم في مظانه فقد غلبت على الآخرة،
 أشد من تركه، ولا تمارين فيه لدجوجاً، ولا تجادلن فقيهاّ، ولا تعادين
 تصاحبن متهماً، واخزن علمك كما تخزن ورقك.

يا بني خف الله وارج الله رجاء لو وافيت القيامة بإتم الثقلين رجوت أن يغفر الله لك، فقال له ابنه: يا أبت كيف أطيق هذا وإنما لي قلب واحد؟ فـي فقال له لقمان: يا با بني
 لما رجح أحدهـما على الآخر بمئقال ذرة، فمن يؤمن باله يصدق مال ما قال الهُ لم يصدق ما قال الله فإن هذه الأخلاق يشهد بعضها لبعضا لبحض، فمن يؤمن باله إيماناً صادقاً يعمل له خالصاً ناصحاً فقد آمن باله صادقاً، ومن آلآ آلاع الها خافه، ومن خافه فقد أحبه، ومن أحبه فقد اتبع أمره، ومن اتبع امره
 نعوذ باله من سخطه، يا بني لا تركن إلى اللدنيا ولا تشغل قلبك بها فها فما خلق اله خلقاً هو أهون عليه منها، ألا ترى إنه لم يجعل نعيمها نواب المطيعين، (1) (1)

وقال يا بني : إن تك في شك من الموت فارفع عن نفسك النوم ولن
(1) نور الثقلين \&: 19A من تفسير القمي حدثني أبي عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنتري عن حماد قال سالثت أبا هبد اله نقال: - ذكرنا الشطر الأول من كلامه بداية البحث عن عظات القمال الش

تستطيع ذلك، وإن كنت في شك من البعث فارفع عن نفسك الانتباه ولن تستطيع ذلك فانك إذا فكرت في هـلا علمت أن نفسك الِّ بيد غيرك، وإنما النوم بمنزلة الموت وإنما اليقظة بعد النوم بمنزلة البعث بعد الموت. وقال : يا بني لا تقترب فيكون ابعد لك ولا تبعد فتهان، كل دابة تحب
 الكبش والذئب خلة كذلك ليس بين البار والفاجر خلة، من يقترب من الزفت تعلق به بعضه كذلك من يشـارك الفاجر يتعلم من طرقه، من يحب الـمراء يشتم، من يدخل مدخلل السوء يتهمّ، ومن يقارن قرين السوء لا يسلم، ومن لا يملك لسانه يندم وقال يا بني صـاحب مأة ولا تعاد واحداً، يا بنـي إنمـا هو خـلاقك وخلقك، فخلاقك دينك وخلقك بينك وبين الناس فلا تبغضن إليهم وتعلّم محاسن الأخالقق .

يا بني كن عبداً للأخيار ولا تكن ولداً للأشرار، يا بني أد الأمانة تسلم

تخشى الهل وقلبك فاجر|"(1) .

وقال: (ايا بني إن الناس قد جمعوا قبلك لأولادهم فلم يبق ما جمعوا
 أجرأ فأوف عملك واستوف أجرك ولا تكن في هذه الدنيا بمنزلة شاة وقعت
 الدنيا بمنزلة قنطرة على نهر جزت عليها فتركتها ولم ترجع إليها آخر الدهر ،

 لقمان ابنه ان قال: . . .

وقفت بين يدي اله
 ما فاتك من الدنيا فإن قليل الدنيا لا يدوم بقاءه، وكثيرها لا يؤمن بلالهه،




 لثقان لابنه: ...

 وَلَا كِنَبْ مُشْيرِ
























 سوامما أجمعين، ولا دليل على اختصاصه بالمشركين لمكان اطلاق العموم
 واقع العموم.
 له قلب أو القى السمع وهو شهيد، ورغم تكرارها هنا هنا وهناك بمـيختلف المناسبات ترى جديدة في كل مرة، جادة نحو تذكير الإنسان النسيان.
 الأرضين، دون هذه فحسب، والتسخير له تعني لمسة من الملكية وشطرة من من
 في السماوات وما في الأرض كلّه.


 بتسبيل السبل العقلية والعلمية كفاعليات، والسبل القانونية الكونية كقابليات، حتى نتمكن من مختلف الانتفاعات مما في الأرض وما في السماوات، مهما اختص قسم منها بخوارق العادات الخاصة برسل الله ومن إليهمه، تم : وَآَتَبَبَّ


 فالباطنة - إذاً - هي الروحية من فطرية وعقلية وفكرة وشرعة ربانية . تم ومن الظاهرة (اما سوى من خلقك وأما الباطنة فما ستر من عورتك ولو أبداها لقلاك أهلك (r) مهما كانتا من الظاهرة في التقسيم الشامل . كما الإسلام وهو من الباطنة هو من النعم الظاهرة إذ هو ظاهر لكل من



ومنها ما هي غير ظاهر للكل كولاية أهل البيت مهِ
(Y) (Y) راجع تفسير الآية في الجائية من النفرقاذ يغنيك عما نتختصره منا.

 (६) المصدر أخرج ابن مردويه والبيهي والديلمي وابن النجار عن ابن عباس قال سألت رسول





 كالإمام الغائب(1) وعلى أية حال فالظهور والبطون همـا من الأمور النسبية وهذه تفاسير بمصاديق من النعم الظاهرة والباطنة، والتفسير بالمفهوم هو



= به من معرة اله




إلا بعقد ولايتنا ومحبتنا .
 والباطنة الإمام الغائب
نور الثقلين ₹ : r








 مذكرراً، قال: صدقت فـا الثانية؟ قال : أحسن بي إذ خلقني فجعلني حياً لا مواتآ، قال:


 السادسة؟ تال: إن مداني اله للدينه ولم يضلني عن سيله، قال : صدتت فما السابعة؟ =

فِي أتّرَهِ جدالاً سيئاً نكراناً له أم إشراكاً به أو إنكاراً لوحيه واليوم الآخر

 كتاب الوحي الذي ينير الدرب على السالكا
 وهذا هو الجدال بالتي هي أسوء ألّا يملك أية برهنة ذاتية أو كسبية إلّا تعنتاً على الحق وتعنداً للحق :

重




 بحجة انهم آباء، والمقلّد الأول في هذه السلسلة هو الشُيطان الداعي إلى علذاب السعير، لـمسة موعظةّ موقظة مـخيفة، بعد تلكـم الأدلة العظيمة اللطيفة، تأخذ بأزمة القلوب غير المقلوبة، قارعة للقلوب المقلوبة، حيث يجادل أصحابها في الله دون أي إسناد إلى علم أو هدى أو كتاب منير من
=

 الحكمة ليهنئك العلم يا أبا الحسن فأنت وارث علمي والمين مالمين لامتي ما ما اختلفت فيه من بعدي
 وابيخضك وتخلاك لفى اله يوم القيامة لا خلاق لهـ . . .


牛 حَيْيغاً . . .


 إلى اله كتقلمه لإسلام الوجه الهس
واشمل الوجه هنا للوجه المسلم إلى الها هو وجه الفطرة والعقل والعلم فإنه الدين القيم كما في آية الفطرة، فلما اسلم وجه الـمه إلى الله هكذا يسلم وجه


 الأشهاد.
فحذار حذار، إن الرحلة شاقة وطويلة، حافلة بالشبكات والأخطار، ولا زاد فيه إلا إسلام الوجه لله، ولا راحلة إلا الإحسـان في الله، وليعرف
 ليس بأهون من خطر الضراءه.




$$
\begin{align*}
& \text { سورة النساء، الآية: 1Y0. } 1 \text {. }  \tag{1}\\
& \text { سورة البقرة، الآية: ITr } \tag{r}
\end{align*}
$$








(مـم" المسؤول عنهم هنا هـم المشركون المعترفون أن الش هو خالّق


 وشاكلة

و中بَّه هم يـخالفون اعترافهم هذا بما يشركون، فقليل منهم يعلمون
 آباءمم وكبرائهم، فالككل - إذاً - مقصرون، حيث الإشراكُ بالله في العبودية مع الاعتراف بتوحيد الخالقية مما لا يقبل القصور المطلق .

(\$لِّهِهِ لا سواه ملكاً وملكاً، علماً وقدرة، بداية ونهاية وعلى آية حال






لقد تحدننا عن الثانية في الأسرى بما قد يكفي تفسيراً للأولى وفيها



 كاتبين وبأية سرعة ممكنة.

وكما لم يذكر فيهما الأوراق المكتوب عليها، لمسة إلى كل بـلي بساط الأرض بكل ما يمكن أن يكتب عليه، مهما كانت رؤوس الأقلام كأدقّها، فالكلمات كأنعمها وأرقها .

ففي ذلك المربع ذي الزوايا الشاسعة الشاملة كلما بالإمكان كونه مواداً


وبالنظر إلى كل قلم في مدى إمكانية الكتابة به، وكل كاتب كما يمكن أن يكتب، وكل مكتوب عليه من 'أجزاء الأرض وبسيطها

 عدة في خمسين سنة ملايين الكلمات التي تشكل مكتبة ضـخمة، فضلاً عن

$$
\text { (1) سورة الكهن، الآية: } \overline{9.1 . ~}
$$

ذلك الـمربع النـاسع الواسع! إنه ينفذ حبر البحار وأقلام الأشجار وأعمار الكتّاب بكتاباتهم

وقد تعني الزيادتان في آية لقمان أن الككلمات فيها أكثر ممـا في الأسرى، زيادة كلمات اله على كلمات ربي، فإنه اله قبل كونـ كونه رباً، والربوبية صفة فعل فكلماتها محلودة طالما لا نحيط بها علما علماً ولا إحصاء، والألومية تحلّق عليها بزيادة للذات وصفات الذات ولـات ولهما كلمات كما لصفات الفعل .



 كل كلمات الرب فضلاً عن كلمات الها الها
 بحارما أم والأرضين السبع كلها، أم وبحار السماء ألمار أيضاً.




مورة الإسراء، الآية: A0.


 حوريا الأعور قال: انت أعلمهم؟ قال: أنهم يزعمرن ذاك قال فنشدتك بالمواثئيق التي =

فالكلمات - إذاً - هي علم الله ذاتياً وصفاتياً وواقعيآ، لفظياً ومعنوياً، تكوينياً وتشريعياً، وليست لهذه المجموعة - ككل - حد ولا نهاية، مهما كانت نعمه حسب المنعـم عليهم مسحدودة، وهي أيضاً كما الكلـمات ولا لا لا
 بالإمكان أن يتلون به، فلا حد لها محد مكدوداً ولا عدّ معدوداً، فلو آن الأقلام




بوسائلها والكاتبين لها من كلمات الرب.



ذلك دونما هناك .

 لا يغلب في ذاته كذلك لا يغلب في كلماته.
=







 مذه الأقلام كلها ويبست مذه البحور الثمانية وكلام اله كما مو لا ينعص ولا ولكا
 مخصومين بشرا .

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثاني والعشرون

آية يتيمة بين آي الممعاد تجعل خلق الجمـع وبعثهمم كنفس واحدة في خلقها وبعئها، وعلّها إجابة فيما تعنيه عن السؤال: كيف يحشر الجميع وقد



 العلمية والقدرة الإلهية، إذ لا تضل نفس في أنفس الآلآرين علا العالمين مهما ضلّت عمن سواه، فكما أنه تعالى خلق كلـ كل نفس نم يلم يبعئها كما خلق، وهو أهون عليه، كذلك يبعئكم ليوم الجمع كما خلقكم أول
 وجسمية، فلا يفلت عنه فالت ولا يعزب عن علمه عازب، فعلمه لازب كل معلوم، وقدرته لازبة كل مقدور.

إنه تعالى لا يختلف في خالقيته القليل والكثير، والسهل والعسير، لأنه على كل شيء قلدير
 الربانية، نم يبعئكم جميعاً في ساعة واحدة قضية العدالة في الحكمة" ${ }^{\text {(r) }}$ دون رحلات الأجنّة، ولا انتسالات مترتبة، فإنهـما لـدى الله سيّان، بل

$$
\begin{align*}
& \text { سورة السجدة، الآيتان: •11 11. } 11  \tag{1}\\
& \text { سورة النساء، الآية: } 1 \tag{Y}
\end{align*}
$$



 [لقمان:

والبدء أيآ كان أصعب - لو صح التعبير - وليس إلا تنازلاً في التعبير:



هذه وتسع أخرى عشرة كاملة تحدث عن إيلاج الليل في النهار وإيلاج
 ليلاً أم كلها نهاراً فلا مجال لولوج كلّ في الآخر .


 الجاريات إلى أجل مسمى، ليجري المكلفين إلى أجلهم المسمى وهم أحق
 وإذ لا جزاءٌ وافياً هنا فليكن هناك.

: (管



 لكل استحقاقات واختصاصات المعبودية .

(1) سورة الروم، الآية: rv.

 فكل حق يملك من البرهان ما يحققه قدره، وكل باطل هو صفر اليد عن أي برهان يبتّه، بل ويبطله، ولأن الله هو الحق المطلق، فحقّ للكائنات كلها أن تكون معسكر البراهين الدالة على حقه دون قصور ولا فتور .


(انعمت اللها هي التي تجري بها الفلك على طول الخط، من الرياح التي تجري السفن الشراعية، ومن البترول والكهرباء وسائر الوسائل المكتشفة،

 وعل" الآيات هنا هي رقة الماء وخفة الفلك الثقيلة على الماء، وسبار المباء المبية

 تم للصبر والشكر واجهتان، صبر في البأساء وشكر في السرّاء وقد يعنيه قوله تم صبر في التروك وشكر في الأفعال كما يعنيه قوله

صبر والأفعال شكر|"(1)








 والكفران.
 طبيعة الحال في الناس وحتى في المؤمنين منهم، مهما اختلف شرك عن

شرك.
ويا للهول العظيم - وعوذاً بالله العظيم - موج يغشاهم كالظلل بسرادقه المـحيطة بهم من كل جانب، وهم في الفلك كالريشة الحائرة في خضمّم البحر المائر، مما يعرّي النفوس عن كل حاللة مشركة خاترة غادرة حيث تقطعت الأسباب، فيتجهون عنها إلى رب الأرباب.




والرخاء، ومنهم من يجحد ختاراً كفوراً.
هبهم هؤلاء الختارين الكفارين قد ينجون من ظلل البحار هنا، فمن ذا الذي ينجيهم عن ظلل الأخرى :



(1) سورة الشعراء، الآية: 149.

جزى عنه: كفى، وهنا قد يجزي والد عن ولده مالاً أو حالاّ، أم






في حد ذاتها مذمومة، بل هي حسب ما يعامل معها إما حسنة وإما سيئة.


بتشويقهال|(1)
وخير تعريف عـادل بـالدنيا في قول فصل ما يروى من كـلام أمير

 لمن تزود منها، مسجد أنبياء الله ومهبط وحيه، ومصلى ملائكته، ومتجر أولياءه، اكتسبوا فيها الرحمة، وربحوا فيها فيها الجنة، فمن ذا وا يذمها وحها وقد آذنت بينها، ونادت بفراقها، ونعت نفسها فشوقت بسرورها إلى السرور، ويبلاءهما إلى البلاء، تخويفاً وتحذيراً وترغيباً وترهيباً، فيا أيها الذام للدنا
 الثرى، كم عللت بكفيك ومرضت بيديك تبتغي لهم الشفاء، وتستوصف لهم
 مئلت لهم الدنيا مصرعك ومضجعك حيث لا ينفعك بكاءك، ولا يغني عنك (r)
 الناس أبت رايآ؟ قال: . .
المصلر عن ارشاد المفيد من كلام أمير المؤمنين

دنيا بلاغ ودنيا ملعونة) .


عرض لشطر من اختصاصات العلم والقدرة الربوبية دون اختصاص بها
 الأخرى نماذج من خاصة العلم.

فليست الآية لتحصر اختصاصـات العلم والقدرة بهذه الخخمس وهناك مآت الآمت من الاختصاصات - علمياً وفي القدرة - بالله ذكرت بطيات




اللدر المنثور ه: 179 - أخرج ابن المننر عن مكرمةان رجلاً يقال له الوارث من بني مازن بن

 أكسب غداً وتد علمت بأي ارض ولدت فئ فبأي أرض أموت فنزلت مذه الآية، وفي أخرج ابن

 قال: : ما في بطن فرسي؟ قال : فيب وما يعلم النيب إلا الها ، قال: فتمى تمطر؟ قال: فيب وما يعلم الغيب إلا الها
المصلر أخرج الحمد والطبراني عن ابن عمران النبي مرديد عن ملي بن أبي طالب الثنيب مذه الآية في آخر لقمان اليا
 فيه أسهابد جاء جرئلِ


الذات وصفات الذات وصفات الفعل وغيب المعجزات وكثير أمثالها لا يعلمها إلا اله وكما قال اله عنه
 وهكذا يفسّر ما يروى عن الرسول

 الأوّل هو القدرة وعلى هامشه العلم.
 العقل والعلم والحس (r) والضابطة العامة هي اختصن الصاص علم الغيب بالشه،
= نعلت ذلك نقد أسلمت، قال نعم نم قال: ما الإيماذ؟ قال : أذ تؤمن باش واله واليوم الآخر والملانكة والكتاب والنبين والموت والحياة بعد الموت والجنة واليان النار والحساب والمالميزان

 نعم، تال: فتى الـساهة يا رسول الشا يعلمها إلا الشا ان اله منده اله أتول: خمس منا وني أمثاله يعني شطراً من المصاديق الظامرة المسؤول منها كرارآ، ولا يعني الحصر فيها فإنه خلاف نصوص من من القورآن ويشهد لهذا التوجه ما فيه أيضاً عن رجل من من بني ماني شيء لا تعلمب؟ نقال : لقد علمني اله خيرآ والذ من العلم ما لا لا يعلمه إلا الشا الخمس ان اله اله

سورة الأْراف، الآية: اM1.

المصلر - أخرج الفريابي والبخاري ومسلم وابن المنلذ وابن أبي حاتم حن ابن عمر تال تال


 علمآه
المصلر أخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وابن ابي حاتم وابن المنلر وابن مردويه عن=

اللهم إلّا غيب الوحي الرسالي حيث يحمل الأحكام الرسالية، وبعض من سائر الغيب ليس منها هذه الخمس واضرابها المعدودة في الذار الذكر الحكيم، فعلم الغيب الخارج عن واجب الوحي بحاجة إلى برهان أم ضرورة رسالية. فالأحاديث القائلة إن علياً والحسين
 هذه الأشياء الخمسة لا يعلمها على التفصيل والتحقيق غيره تعالى
فقد يعلم رسول أو أمام أو ولي بأي بلد يـموت ولكنـه ليس ليعلم مضسجه الخاص لـمكان الإختصـاص باله فإنه من الـخمس المذكورة في

فطالما يعلم إجمال الأرض التي فيها يموت، لا يعرف تفصيلها، أم
 (r) بالوسائل الحديئة ولكن لا يعلم ما في الأرحام على التفصيل
=
 العراة رؤس الناس فذاكل من أشراطها وإذا تطاول رعاء الثنا خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الش تم تلا مذا مذه الآية.




 . ذلك كان ولك



 المصلر في أمالي الصلوق بإسناده إلى أمير المؤمنين غا لما لما أراد المسير إلى النهروان =

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثاني والعشرون
 ذوات الأرحام، من الحيوان والنبات بل والجماد، بل بل والأرض كلها تحمل من صـنوف الكائنات الحية والميتة، وتحمل كل الميتات الإنسانية

والعلم البالغ ما بلغ في معرفة الأجنة الإنسانية لا يحيط خبراً بما هو في الأرحام في كل لحظة وفي كل طور من فيض وغيض : وألَّهُ يَعْلَمُ مَا يَمِلْ


ذلك الحلم لم يصل إلى ما ليس به جرم ظاهر وحجمه ولا ولا نوعية من ذكورة وأنوثة حين لا يملك أحد أن يعرف عن ذلك شيئاً في اللحظة الأولى لاتححاد الـخلية والبويضـة، ولا مـلامـح الأجنة وخوامـهـها وحـالاتهـا واستعداداتها، ولا أنها تموت في الأرحام أم تولد حية، ولا ملامح الأرواح
= أتاه منجم نقال له: يا أمير المؤمنين لا تسر في مذه الساهة وسر في ثلاث ساحات يمضين من النهار، فقال له أمير المؤمنين






 المؤمنين

 أنثى وتيح أو جميل وسخي أو بخيل وشقي أو سعيد ومن يكون للنار حطباً او في الجيان الجان


 سورة الرعد، الآية: 1.

التي تحملها، ولا آماد أعمارها ولا . . إلّا طرفآ ضئيلاً بالوسائل الحديئة على أخطاءها أم بسائر الوسائل .
كذلك وتنزيل الغيث، مهـما استطاع الإنسان بالمـجهـود العلمية ألن يحصل على غيث صناعي أحياناً قليلة ضئيلة، ولكنما الغيث النا النازل من من الا
 ومقاييس أشراط نزول الغيث وقربه، ولكنهم لا يقدرون على خلق الأسباب التي تنشئه .
 نافعة أم ضارة، فإنه كقرنائه غيب مغلق عمن سوى الله.
 كانت مكاسب الأولى هي التي تكسب للآخرين .




 القدرة، فإنه كما القدرة من مختصاته.



 علم من سواه بشيء مما في الأرحام أيضاً فضلاً عن كله .
(1) سورة محمد، الآية:

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزءء الثاني والعشرون
 استغراقان في السلب يختصان هاتين الدرايتين باله، وأرض الموت هنا دون بلده تضيّق مكانه بخصوص المواضع التي تموت فيها كل نفس، فلا ينافيه أن يعلم الإمام الحسين آن مضجعه كربلاء دون المضسجع الخاص قال اكأني بأوصالي تتقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاءا . . ففي اختلاف التعبير سلباً وإيجابابا، وحصراً مسحلقاً وسواه، علماً وسواه، اختلاف المعني من مذه الخمس، وليست هي الخاصة باله علماً أو قلرة دون سواها كما فصلناه.


$$
1
$$

M६

مكيّه وآياتها خلانون




 نَئِّ 放
貯





 شِئنَا لَّيْتَا

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثاني والعشرون

## 



سورة السجدة تتسـمى بها لأنها تحمل آية السجدة الواجبة، مفتتحة بـ بالتَّهِه ومي الخامسة بين السور المفتتحة بها، رابعة من مكياتها، مما قد تربطها بها لوحدة الافتتاح
وهذه السورة تعالج قضية المبدء والمعاد بحجج لهما صـارمة، دفعاً لما يخلج القلوب من تتخلفات عارمة، وفيها تبيان فوارق بين فريقي الإيمان والكفر، وهي تلتقي مع سائر المكيات في خطاب القلب البشري بخخفاياه
 الفطرة والعقلية السليمة.

وهي تعرض قضايا خمس، ابتداء بقضية الوحي وانتهاء إلى وحدة الوحي والرسالة بين موسى ومحمد، وبينهما قضية الألوهية، والبعث والمصير، ومشهد الإيمان والكفر في النيأتين. وهي من العزانم الأربع، تجبب السجدة بقراءة أو أو استماع أم وسمـاع
 السجود زيادة في المكتوبة)؟

أم يسجد لها فيها قضية فور الأمر، ووجوبها يرئ يرفع محظور الزيادة في المككوبة كما في زيادة ركن في الجماعة قضبية التبعي؟.
أم تحرم قراءتها فيها فتبطل بها الفريضة قضية النهي عن العبادة؟.
أم لا تبطل حيث النهي ليس عن الصلاة، وإنما هو عن قراءة فيها؟. هنا أحاديث متضاربة، يروي إخواننا عن رسول اللّ

واحداً(1) ويروى أصحابنا عن أئمة أهل البيت كلا الأمرين(r) إذاً فلا نتأكد

 من أحاديث النهي قلة غير قوية الأسناد، فلا تناحر الثّلة المروية من طريق
 الإجماع، اللهم إلّا الإطباق بشروطه وهو عادم منا .

ومحور النهي فيما ينهى عنها أن السجود زيادة في المكتوبة، ولا بأس

لمشكلة الزيادة، ولا يترك الاحتياط بترك قراءتها في فريضة.




 ومن طريق أصحابنا حسنة الحلبي عن أبي عبد اله


 سالثه عن إمام توم ترأ السجدة فأحدث قبل ان يسجد كيف يصنع؟

), ر
(Y) الأمر الثاني ما رواه زرارة من أحدمـا


 وعن ترب الإيناد وتد سأل أخاه موسى
 - وب





(r) لَكَئُ مَكِيمُ

 المتجاهلون، فإن الريب شك مسنود إلى برهان ولا بلا برهان يسند إليه أيآ كان يشكك الإنسان في وحي القرآن، بل البرامين كلها مجندة لا بنات وحيه، لا مرد لها ولا ريب فيها .
 بصورة أخرى، فلم يحصل في ذلك التفصيل إلّا تنزيل تقريباً إلى أفهام العالمين بعد غموضه في إحكامهـ
 العالمية، عرضاً لبعديها التكوينية والتشريعية دون إبقاء.





كتاب من عنده أم اكتساب من كتب اخرى، أم تعلّم من ذي علم؟ وبّلّه إن



 ورسول القرآن، لا يحتملان ولا يتحملان سمة خلقية أياآ كان.




إنهم قوم لدّ في أهلهم العربي وفصلهـم عن المنذرين، فإذا استطاع رسول القرآن أن ينذر به هؤلاء الألداء الأشقياء فهو بإنذار من دونهم أحرى وأقوى.
إذاً فليس هو - فقط - من الحق، بل هو الحق كلّه إذ بامكانه إنذار



بعد الفترة بعد الشقاوة الأصلية.
وفي الحق إن الحق كيانه الهلى لـمن كان له قلب أو القى السمـع وهو
 القرآن هو كتاب الخلود في هليه فليكن مستغرقاً الحق كله : حقاً في طبيعته ومعناه ومغغزاه ومرماه، تطابقة حقة بين أجزاءه دونما

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة يس، الآية: } 7 \text {. } \\
& \text { (Y) سورة مريم، الآية: (Y) }
\end{aligned}
$$

اختلاف، وأخرى بينه كله وقضية الفطرة والعقلية الإنسانية وحاجات
العالمين أجمعين
حقا بكونه ترجماناً بالغاً لكل نواميس الكون، ترجمة قيمة مستقيمة كأنها هي الصورة الواقعية عن واقع الوجود.
حقاً بما يحققه ويطبقه من صـلات أصيلات بين العالمين وما بينهم وما حولهم من قوى، ما ظهر منها وما بطن، دون أي تنافر وتفاوت وتهافت حقا يرسم منهاج الحياة لأعلى قممها المقصودة المـرموقة، ملائماً مواتيأ كل طاقاتها وإمكاناتها، كل نزعاتها وحاجاتها، ماتها معالجاً كل ما يعتورها من آفات وعاهات وابتلاءات.

 دون شرعة تـحكمهمّ، فيتساءلون إذا ناكرين موقفهـم من فصيلة الرسالة:

 حِكِيمًا
 عن الإنذار الرسالي، أم ولأقل تقدير الإنذار الفطري والعقلي وهـما قد

 والرسالية، حيث الحجة ليست صارمة يستحقون بها العذاب حين يتخلفون:









 قبل خلتها وخلق السماوات، نهي من أيام الشا التي لا يعلمها إلاّ الشا، اللهم


والعرش المستوى عليه هنا هو عرش التديبر بكافة شؤون الربويية، وهو





 ولأن الولاية منا والشفاعة منا ومناك هي من شؤون عرش التدبير

$$
\begin{align*}
& \text { (0) سورة الأهران، الآية: عه } \\
& \text { سورة البروج، الآيتاذ: 10، } 17 \text { الآرئ }  \tag{7}\\
& \text { سورة الحديد، الآية: ع (V) } \tag{v}
\end{align*}
$$

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثاني والعشرون




وترى كيف يكون الله هو نفسه شفيعاً، فعند من يشفع إذا كلّ مشفوع له؟
 علّه لأن الشفعاء عنده لا يشفعون إلّا بإذنه، إذا فهو الثشفيع عنده باذنه،

 والشفاعة - ككل - وهي انضمام سبب إلى آخر يكمله، إنها في تكوين وتشريع خاصة بالله، لأنها من شؤون عرش التدبير لكل شيء، فقلد يشفع الله إسماً من أسماءه بإسمـ آخر منها إتماماً لتدبير ما يدبره، كشفـع شـا شارعيته
 تدبيره لخلقه ولاية وشفاعة في كافة حقول الربوبية. ومن ذلك شفاعة العاصين، حيث يشفع عصيانهم بطاعة لهمر، أم وبمقرب عنده، شفعاً لهما بغافريته وإكرامه للمقربين، فتتحقق الشفاعة بحق

المشفوع لهم.
إذاً فلا مشكلة في شافعيته عنده حتى تؤول بما لا تتحمل، من تكلفات لفظية ومعنوية تبعد عنها ساحة الذكر الحكيم.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الجايثة، الآية: } 7 . \\
& \text { Y (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة الانعام، الآية: } 0 \text { (0. } 0
\end{aligned}
$$




 عندنا، وعل" خمسين ألف المعارجي مو واحد الزم الزمن الربوبي في تدبير الأخرى، وألف السجدة كألف الحج هو واحد الزمن الربوبي يوم الـور الدنينيا،


 وعروجه كنزوله هما من تدبيره.
 وهو ظاهر التعبير، أم هو فقط يوم النزول دون العروج؟ إن فلماذا أخر إلى





المواقف الخمسين يوم الأخرى ${ }^{\text {(r) }}$


 أمر به وامطال العباد كل مذا يظهر يوم القيامة فيكرن مقدار ذلك اليوم اللف سنة من سني الدنيا سورة التوبة، الآية: rس. (r)

حسب التقسيم الداخلي لزمن اللخلق، وكذلك يومها بعد خلقها أيام، فقد يكون يوم الأخرى - وبأحرى - أياماً، كل يوم منها كألف سنة مما تعدون. ولأن يوم الأخرى ليست لها نهاية بالنسبة لأصحاب الجنة، فخمسون ألف سنة قد تختص بما قبل دخول كل من أهل الجنة والنار مثواه، وقد


الزمن الربوبي المعارجي، المفصلة في المعارج



 وكما أن الأيام الستة للخلق تختلف عن أيامنا، كذلك يوم العروم إلى الى الهل ويوم المعارج، وعلى الجملة (يوم" كواحد الزمان (اعند ربك" يختلف عن كل أيامنا في تقديراتنا الزمنية كما فصلت في تفسير المعارج. وعلى أية حال فعروج أمر التدبير إليه وفيه انهدام الكون أرضياً وسماوياً
 الحركة الأصلية للمادة الأولية وكما فصلناها في المعارج



 أقرل ومذه الرواية متظافرة ذكرت في تفسير آية الحج وآية المعراج . سورة المعارج، الآية: ع





 وعلمه وعزته، فإن الغيب أيآ كان، ما لم يكن أو كان الم حال، كل ذلك عنده شهادة.






ولكنه دون قفزة حيث تحولت إلى ماء مهين. أترى ليس في خلق اله قيح ولا غير اله

. ${ }^{(1)}$ (1)
(1) سورة القتر، الآية: •0.
(Y) سورة النحل، الآية: VV.
 أترل ما لم يكن مو من أفبب الغيب كما ومما كان غيب، وما تد كان ليس كلل شهادة، وإنما جهد
سورة ط، الآلية: • .

سورة الفرقاذ، الآية: Y.

$$
\begin{equation*}
\text { سورة طه، الآية: • } 0 \text {. } \tag{0}
\end{equation*}
$$

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثاني والعشرون
 وإنما هو إحسان لكل خلق على حدّه، فهو إتقان وإحكام(1) لكل خلق حسب الحكمة الربانية بالظروف المواتية والملابسات المقتضية.

فلكـل جمـاد ونبات وحيوان وإنسـان أو ملك وجان شـاكـلة روحية وجسدية أمّا هية، هي - ككل - قضية الحكمة كضـابطار وحة لككلّ، أم قضية الملابسات كالعور والعمى والصـم والشلل أما ذا من عوارض هي حصيلة الكيفية الخاصة لأصـول الولادة وكيفيتها وما يطرء الولائد من طوارئ، فالخلق متقن على أية حال، فهو حسن من الخالق على أية حال، والنقائص الطارئة هي من خلفيات التخلفات الولادية قصوراً أو تقصيراً . تم القبح بين سائر الخلق خلقياً أصلياً ليس إلا نسبياً، فإذا كان العقرب

 أيضاً عندها كما هي عندنا


 النظر، أو القياس إلى الأحسن أو الدسن في المنظر، وليس يختص واقع
 تقدم العقل نحصل على محاسن في الخلق كنا نحسبها مقابح

 بحسنة ولكنه أحكم خلقها الوا سورة التين، الآية: ع.
 ولا تناحر هنا وهناك إلاّلا ما يخلقه المتخلفون من خلق الِّلق الله، غير المتخلقين



فلأن الحسن في الخلق وهداه ليس إلّا على ضوء العلم المطلق والقدرة غير المحدودة والحكمة العالية والرحمة الشاملة دون نفاد في شيء منها ولا ولا كساد ولا بخل وضنّة، فلا يعقل أن يحصل غير الحسن المتقن كما يصلح وأمكن، من الله العليم الحكيم القدير العلي الكبير .



 المقسوم في رواية الوجود، مزوداً بمعدات صـالحة ليؤدي دوره الآهل لـ لـ تمام التأهيل، بتعجيل أو تأجيل، ولا
 لها حسب مراتبها وإمكانياتها إلّا أن يعرقل المسير ويصد المصير من قبل شرير ليست عرقلته من خلق الله، بل هي اختلاقة منه قضية الإختيار . العين المعاينة في غير عمى وعمه، والعقل الخبير والقلب البصير يتحلى من جمال الكون الكثير الكثير، ممنوحة برصيد ضـخم من ذخائر الحسن

مورة الملك، الآية: r.
سورة الملك، الآيتان: r، ع، عـ
سورة الرعد، الآية: A.
سورة الرحمن، الآية: الآلا سورة الآزاب، الآية: VY.

والجمال، مسكوبة في القلب بكل جلال ودلال، عائشة في ذلك المهرجان العظيم البديع، متملية آيات الإحسان والإتقان في كل ما يلا يلرك أو يحس ويلمس بالحواس من الخمس .
 بداية خلق الإنسان من طين، تقضي على نظرية أو فرضية النشوء

 أصله المباشر الأوّل حيواناً بين القردة والإنسان.

وهذا التطور المزعوم ضرب من المستحيل في سنة التكوين، فهناك عوامل وراثة كامنة في كل خلية تحتفظ بخصائص نوعها دون تفلّت وتبعثر، ، محتمّة أن تظل في دائرة النوع الذي نشأت منه دون تطوّر إلى نوع جديد كما الاستقراء في حالات الخليّات تؤكد ذلك الحفاظ الصارم لنوعياتها في

فالقطّ أصله تط وسيظل - قط - تطّاً على طول الخط، وكذلك الكلب والثور والحصان والقرد والإنسان، ولا يملك دارون في فرضيته القاحلة
 صورتهم الإنسانية قردآ، وحتى إذا صح تبدل نوع إلى آخر أم وكان واقعاً، فواقع خلق الإنسان الأولّ حسب النصوص القرآنية - وهذه منها - إنه بادى من طين، ولو كان تطوراً من حيوان آخر آم من الخلية البسيطة الأولى لكان حقّ التعبير ذكره، وآيات خلقه صريحة أن بلده من طين دون حيوان آخر آم شيء سوى طين
كما وأن خالجة خلق آدم كنسله هو من إنسان قبله، هذه خارجة عن


 الدين يوسع نطاق اصطفاءه كزملاهه ، فقد اصططفى الشا منذ البداية إلى النهاية
 أجمعون، طيّا لأدوار الزمان وأنحاء المكان وان المان، جمعاً بين العالمين ككل، ، وجمعاً بني المصطفين عليهم ككل .


 التي تتحول إلى جنين، فليس الماء المهين بكله نسل الإنسان، بل سلالة منه هي النطفة الجرنومية.
 إلى جنين كامل، الملولول عليها بـ (اسوّاهاه :




 أصله ونسله مهما اختلفت التسويتان، قفزة من طين في الأولى، وتطورات الجنين في الأخرى. ولا تعني وْيِن رُّريدِيَّهِ بعضاً من روح الله نفسه، إذ ليس له روح وسواه
(1) سورة آل عمران، الآية:

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزءء الثاني والعشرون
من أجزاء كونية مـخلوقة كخلقه، وذلك النفخ ولادة وليس خلقاً! فإضافة الروح إلى نفسـه الـمقدمة هي إضـافة تشريفية، حيث الأرواح الـمـخلوقة درجات، من نباتية إلى حيوانية إلى جنينية أما هيه إلى إنسانية، وهذه أعلاهـا وأرقاهـا، لـحدّ تستححق الانتساب الـخاص إلى الله، كأنها - فقط - هي الأرواح التي خلقها الله.

ثم ولا تقتضي الإضافة أدبياً كون المضاف جزء من المضاف إليه إلّا في زاوية واحدة من الأربع في الإضافات، من إضافة الشيء الثى نـلى نفسه كـ (انفسي")



 بينه ويين خلقه أياً كان، روحاً وسواه.
 تعم الإنسان ككل، حيث الإنسان أيأ كان، هو قبل نفخ الروح ليست له مذه
 هذه الثلات: السمع والأبصار والأفئدة - فالأولان هما من أهم النماذي الأه في
 الإدراكات الروحية، وهذه الثلات هي التي تتبنّى إنسانية الإنسان الكاماملة الكافلة لعروجه في درجاته، وخروجه عن دركاته، وأنتم مع كل هذه هـه النعم


$$
\begin{align*}
& \text { سورة الثورى، الآية: 1 } 1 \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة النهل، الآية: VA. } \tag{Y}
\end{align*}
$$


: (tity


 وجداً كما كانوا تحولاً عن ضـلالهـم في الأرض، كأنهـم حين يضلّون عن أبصار الناضرين وعلمهم، يضلون كذلك عن رب العالمين الما
 بأجزائهما، عامة كتنانر الأجسام ورفات العظام الام خلالالًا عن البنية الإنسانية والـماهية الجسـدانية، وضـلال الأرواح عن الأبدان انفصحالهـا عنها ألأها أم وفناءها كما يزعمون.

وخاصة أن تتبدل أجزاء للنباتات والحيوانات ومن طريقها إلى أجزاء


 خَلْتِ جَدِيدِّ


 إيمانآ بالقدرة الخلاقة فالإعادة له أهون من البده، وبالحكمة العالية فالعود أوجب من البدء، وبتواتر الحياة والـموت في الأحياء والـميتات نبات الـاتيانية
 إمكانية وضرورة الحياة بعد الموت.

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثاني والعشرون
وجواب نان:




وليس التوفّي هو الإماتة فحسب، بل بل هو الأخذ وافياً دون إبقاء بعلم


ففي توفي الـموت إزماق الأرواح عن الأبدان، دون أن تـنـفلت عن
 محفوظة في علم ملك الموت ومي في قبضته أينما حلت وضلت، ولا ولا لا الا سيما الأجزاء الأصلية لككل إنسان التي فيها يحشرون، فإنها مههما ضلـت في
 لتصبح أجزاء أصلية لآخرين.
 العالمين، مقبوضة بقدرته، فلا تعزب عن علمه ولا علا عن قدرته في النش آت





$$
\begin{align*}
& \text { سورة الزمر، الآية: }  \tag{1}\\
& \text { سورة النحل، الآية: الآ } \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة آل عمران، الآية: } 00 . \tag{r}
\end{align*}
$$

الأعوان، فاله هو المتوفي أصليآ، وملك الموت يتوفاكم فرعيآ، والملائكة
الأعوان بفريقيهم يتوفونكم كأعوان لوكيل الأموات :




صنعة مخلوق مثله|ب؟(1)
ولقد يروى عن رسول الهدى الموت ورسل الموت، فإذا حان الأجل أتى ملك الموت بـوت بنفسه فقال: يا

 قبض روحه وتصارخوا عليه قال: على من تصرخون وعلى من تبكون، فواله


نفسه، وإن لي فيكم عودات وعودات حتى لا أبقي منكم أحدآ"(Y)
(1) نهج البلافة عن الإمام علي أمير المؤمنين
 عن الفقيه سئل رسول الهِ







 وقد عاد ملك الموت إلى حالته الأولى نقال: يا ملك الموت لو لم يلق الفاجر إلاّلا حورتك مذه لكفته. وفي اللد المنتور 0: ا ا أخرج الطبراني وأبو نعيم وابن منده كلامما في الصحابة من=

ومن النفوس ما لا يقبضها إلّا الله ومنها ما يقبضها ملك الموت الكا نفسه،







والرجوع إلى الرب هنا رجوعان، رجوع الدياة، ورجوع للحسـاب
 عدله، كماله ربوبية النشأة الأولى قضية فضله.
 كِفرُونَّه فإنما الدافع الأصيل لاختلاق هـذه الشُبهات والاستبعادات هو الكفر بلقاء ربهم، حيث يلقي على أنفسهم ظلّ الشك والاعتراض على الا الأمر الواضح الذي وقع مرة في خلقهم، ويقع ما هو قريب منه في كل لحظة، =


 لنا في قبضته من ذنب فإن ترضوا بما صنع اله تؤجروا وان وان تسخطورا تأثموا وتؤزروا وان النا لنا



 وكل ملك الموت يقبض الأرواح إلاّ شهداء البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم.
سورة الووم، الآلة: rv .

ومن ضرورة العدل والحكمة الربانية وقوعه مرة أخرى هي أحرى من كل ما
وقع
!
وفي رجعة أخرى إلى هذه الشبهة ويصورة أوسع، قد يتصور الضهلال
 1 - ضـلال الانعدام؟ وإعادة الـمعدوم ممتنععة! ولكن الـموت ليس

 إلّا الروح حيث يعاد إلى البدن بعد خلقه جليداً مرة أخرى. ا Y وأطعمة لأناسي آخرين، نم ضـلال الأرواح في أبدان أخرى تناسخاً، كعملية مستمرة في الأموات والأحياء؟
لكن الأرواح لن تضل في أبدان أخرى بل تظل أرواحاً لأبدانها التي انفصلت عنها قضية الحكمة العادلة الربانية، ثم الأبدان لها مـالـا مختلف الأجزاء، الجزء الجرنومي الأم وهي النطفة التي خلقت منها ، نم الأجزاء
 غير الأصيلة التي لها دور التغذية والتنمية، سواء أكانت من أجزاء ألواء الأموات، أصلية أو فرعية، أماهيه من أجزاء غير إنسانية.

فالأجزاء التي لا بد أن تخلق في المـعاد مرة أخرى لتجزى بالأرواح

 الأعضاء أم سواهـا كالنيات والاعتقادات.

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثاني والعشرون
فهذه الأجزاء الأصلية مهما ضلّت عندنا في أبدان وسواهـا، لن تصبح أجزاء أصيلة لأبدان آخرين، ولن تضل عن علم الله وقدرته، فهي تخلق مرة

 تفلّت لها ولا تلفّت عنها، فالمعاد في المعاد اثنان: عود الصّورة الماثلة

للأجزاء الأصلية البدنية نم عود الأرواح بأبدانها البرزخية إليها .
تم لا ضرورة في إعادة سائر الأجزاء غير الأصيلة، بل هي مستحيلة في هذه التي كانت أصيلة لآخرين حيث يظل أصحابها بلا أبدان إذا خلت في أبدان آخرين

فالمعاد حسب مـا يرسمهـ القرآن وتقبله الفطرة والعقلية الانسانية والإيمانية، ليس فيه ضـلال للأجزاء الأصيلة كلإنسان أرواحاً وأبدانآ، ولا ترد الشبهات حول هذا المعاد عن بكرتها، وليست الأقاويل المشركة، أو
 أم تورطآ في قاله وقيله، ومعاد القرآن في غنى عن كل قال فيه وقيله، إذ لا تروّي غليلاً ولا تشفي عليلاً أ




 وَسَيْعَاًا آياتك في الَآفاق وفي أنفسنا بعد إذ عمينا وصـممنا يوم الدنيا، فلم

 تحصيل اليقين، ولكن لات حين مناص وقد فات يوم خلاص وُوَلَّزَ رُوُوْا لَحَادُوا




 بالذي أنكروه، فطلباً للعودة حتى يجبروه، ولكنه كلّه بعد فوات الأوان لا يفيد إيقان بإعلان وغير إعلان! وقد تعلر موقفهم المـخزي يوم الدين
 إلاّ أنفسهم لو رجعوا (0) وذلك من خلفيات الإختيار، والدنيا على ضوءه هي دار الإختيار وليس الإجبار بمشية الملك الجبار:


(لو" تحيل هذه المشية المسيّرة إلى الهدى قضية الحكمة في الاختبار

|  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |





 ولكن في ذلك الإيتاء خلاف الحكمة اللائقة بشأن الربوبية للمربوبين،
 منها بطل التكليف والإختيار، مهما ظل الاختيار باقياً على الهدى المؤتاة

 (r)

وترى أنه تعالىى لم يؤت كل نفس هداهـا؟ وقد هداهـا بمئلث الفطرة
 بالاستدلال بها واقتفاء آثارها، فالهدى الدلالية شاملة كاملة، وواقع الهلىى






 (0) (0)

$$
\begin{align*}
& \text { سورة يونس، الآية: } 99 . \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البلد، الآية: •1 الانية } \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة مريم، الآيتان: VY، VI. VY. } \tag{६}
\end{align*}
$$


 -(V) (r) صحيح أن الله آتى غير النفوس المكلفة من حيوان وسواها هداهها، التي تهتدي إليها، ولكن المـختار لهذا الكائن المشختار أن يختار طريقه هدى أو ضـلالة، وهو مهدي بالفطرة والعقل وهدي الشُرعة، ليؤدي دوره الكامل

 وأفضل العارفين، وحتى من الملائكة الكروبيين :







نسيان بنسيان جزاء: وفاقاً وأين نسيان من نسيان، فكما أن هذا النسيان تناس عامد دون المرفوع من النسيان، كذلك الله يتناساهمم في عالم رحمته،
 إلى الحياة الدنيا واطميناناً بها .
سورة الزخرف، الآية: 1).
سورة ص، الآيتان: عی، م، A0.
سورة ص، الآية: AY.
سورة الحجر، الآية: •ع ع









 أَلْكِ

 يَنْتَلْوُونِ


 حَكدِقِينَ



 استماعاً للقرآن، والسجود هنا هو غاية الخضوع تذكرا

 ومرحلة خاصه هي السجود بالأركان إضافة إلى الجنان حين استماع أو سماع القرآن، وهذه من آياته كآية الحـج والعلق والنمل إجمان الـاعاً، وآيات أخرى دلالة كما الأسرى وأخرابها، بل ولا فلا فرق دلاليا بينها وبين آية
 السجود لاستماعها أو سماعها على الأقوى .
 له مسببحين بحمد ربهم دونما استكبار، مما يدل - لأقل تقدير - على الانى
 خلاف واجب الإيمان. وإنها صورة ووضيئة للأرواح المؤمنة الشفيفة الحساسة اللطيفة المرتجفة من خشية الله وتقواه حين تذكّر بآيات اله، حيث تتلقاهـا بتوفّز الحس واستيقاظ القلب واستنارة الضمير
 أمام ذكريات القرآن، بل هم بكل جوارحهم وجوانحهـم يسجدون له صاغين إليه، حاصرين حواسهم وإحساساتهم وإدراكاتهم فيه.
(1) سورة الإسراء، الآية: l•v.

: يُنِقُونَ


 عصراً، أم وبعد العشاء عن صلاة الليل(1) حيطة على فرض الأوليين ونفل الأخرى كيلا تفوت أو تتأخر عن أوقاتها .
 ولا متحدثاً بعدها فإن هذه الآية نزلت في ذلك (r) وكما يروى عنه
 بن حميد عن أبي مبد الل ج









خونه وأذمب رعبهم، تال قلت : جعلت فداك إن أنا تمت في آخر الليل أي شيء أقول إذا تمت؟ قال : قل الحمد له رب
 منك رجز الشيطان ووسواسه إنشاء الها تعالئى


 اللدر المنور 0: IVE - أخرج مبد الرزاق في المصنف وابن مردويه عن انس قال : . . = =



 وعلى أية حال فهي من آيات الفصل بين العشائين، آم والظهرين كما دلت عليه آية النور .
 هذا! وفي حديث قدسي قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصـالحين ما (r) لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على على
 جاهرة الأعمال له، كما "المو العبد يعمل سرأ أسره اللى اله اله لم يعلم به الناس

=



 تعالى : .. . وروى مثله منه الآيتين ونيه عنه عن رسول الهِ


 تال: : مو العبد. ..
 رب أي أمل الجنة ادنى منزلة؟ نقال: رجل يجيء بعد ما دخل أمل الجنة الجنة فيقال له =


 العمل بملكوته، إن خيراً فبفضل الله مزيد، وإن شراً فبعدل الله على قدره

ولا يزيد.
و中

 ومزيدات.

وإنه تعبير عجيب يشي بمدى الحفاوة الربانية لهؤلاء الأكارم حيث يتولى الله ما يخفيه لهم بنفسه المقدسة إعداد المذخور لهم عنده، الذي لا لا مطلع لأحد فيه إلّا له، فيظل مستوراً لهم عنده حتى يوم القيامة، تم يكشف لـم عنه عند لقاءه هناك.

 فاسقاً عن الإيمان، لا كل فاسق إذ يجتمع الفسق العملي مع الإيمان، أم في =


 عنهم إني غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا ولا
 [الـُجِجَّ:
 يحاسبون(r)
 (النزلهل ما يعدّ للنازل، وهو يوم الحساب بين نواب وعذاب، فنزل









 وبالفاسق الوليد بن مقبة بن أبي معيط.

 واحداً، كما اتثفت روايات أمسابنا في ذلك تولاً واحداً، وقد أنشا حسـان في ذلك شعره:




ليس من كان مؤمـنـاً مرن الهـا
سون يجزى الوليد خزيا ونارا

المؤمنين إذ ليسوا من الخالدين أبداً مهما دخلو النار.
وهأڭًّاً . . . ( .. .


صحيح أن المؤمن العادل لا يسوّى بالمؤمن الفاسق في أية نشأة من النشآت ولكن الفاسق هنا يقابل المؤمن ككل"، فهو الفاسق عن الإيمان،


المسلمين خلودا فيها مهما دخلها من يستحقها .
أفهم يستوون هنا ويوم اللدين في ميزان الحق والعدل المطلق، كلا „لا
يستوونها سواء في عدم البعث لو لم يكن، أم في شرعة الحق الح يوم الدي الديا .
 دامت النار، فإذا فنت النار بمن فيها فلا دور لآلية في نفي اللخروج وإيجاب الإعادة لمكان نفي الموضوع ناراً وأهل نار . نعم لو دلت دلالة قاطعة على الأبدية اللانهائية للنار، لصدق الـخلود اللانهائي بهله الصيغة، ولكنما الأدلة عقلية ونقلية تثبت فناء النار بمن فيها ،
 وهي بطبيعة الحال ما دام الموضوع •
 (همـ") منا الفاسقون، أوعدهم الله أن يذيقهم من العذاب الأدنى دون
(1) سورة الحج، الآيات: YY-Y .

العذلاب الأكبر، فالعذاب الأكبر هو عذاب القيامة دون ريب، فما هو العذاب الأدنى؟
هل هو عذاب القبر(1) (1) ورجاء الرجوع عن فسقهـم فيه غير واردا! أم
 لرجوعه، إلّا اشتداد كفره! وعديد من الآيات تحيل الرجوع إلى اللحياة الدنيا
 ولا مـجال للـرجوع - إذاً - إلى الإيمـان فإنه الـمـوت بالـعـذاب فكيف



والدجال(7)
فكل عذاب يبقى بعده المعذّب ويرجى رجوعه عن فسقه فهو العذاب الأدنى، ونفس ذلك العذاب حين يشمل المؤمن هو له زكاة وطهور، فأما عذاب الرجعة وعذاب الاستئصال فهما عوان بين العذاب الأدنى والأكبر .
 وللمؤمنين ترفيعاً لدرجاتهم، وزحمة على من لا يرجعون.

المجبع وتيل مو مذاب القبر عن مجامد وروي ايضاً من أبي مبد الشا




 الصامت عن مذه الآلية نقال سألت رسول اله الشال المصلر

الدابة والدجال.

وهكذا يتراءى ظلال الرحمة من وراء العذاب الأدنى، قارعة توقظهم وتستيقظ فطرهم وفكرهم حيث يردهم من أكبر العذاب إلى الصـواب والثواب. كـما ويتراءى ذل العـذاب الأكبر من وراء الـعذاب الأدنى لـمن ظلمم

وأعرض :


 يوقظه العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، بل ويعرض عن آلا
 الأوسط كعذاب الاستئصال في الرجعة أو قبلها، وفي البرزخ، والأكبر في الأخرى، لأنه بالغ في الظلم بآيات الله أسفل دركاته الا


هنا عرض إيتاء الكتاب لموسى تسلية لـخاطر النبي

 - هدى لبني إسرائيل كما جعله هدى للعالمين وفي التقاء الرسولين والرسالتين تزول كل مرية من لقاء الله هنا وفي يوم
 بين ما قد يعنى، فكما الرسالة نفس الرسالة والرسول موسى نفس الرسول محمد إذاً - نفس اللقاء، كل يلاقي ربه بما تأذى في سبيله، وتصبّر على عبأه وحمله في حملها.

وأما لقاءه موسى ليلة المعراج أم بعد الموت، ولقاء موسى إياه كذلك،

 فليقرن بالقرآن كما قرن نبيه بنبيّ القرآن، والتشابابه بينهما في القضايايا الرسولية -والرسالية اكثر من كافة المرسلين

 وتشريعاً، ،فإنهم حملة أمر الله، ويهدون دلالة وإيصالاً إلى الهدى بأمر اله اله

 فالإيقان بآيات اله، والصبر في مسير الإيقان ومصيره، هما جناحان يطير بهما صاحبه إلى سماء الرحمة الربانية حتى يصير إماماً للناس . وكلما ازداد الابتلاء في الله، والنجاح فيه تجاه أمر الها اله، اتسمت دائرة



 الرسول محمد

وسواهم من المعصومين (r)
(r) سورة الالنياء، الآية: vr.

 في جميع أمورك فإنا اله
 بجعل اله، كما الهداية من الإمام ليست إلاّلا بأمر الله هلا بألا
 أئمة المسلمين بعد الرسول

طمأنة أخرى لقلبه المترجرج الجريح من بأس قومه الألداء، (إِنَّ رَبَّكَهِ

 يعتريه، واقعاً لا قبل له، مهـما فصل هنا بينهم بآياته البينات، ولكنهـم


الخلافات والاختلافات فيعلمون أن الله مو الحق المبين.








 النبي
 قال

 لا بأمر الناس .





㢄

سمع الاتعاظ الإيقاظ؟. أم لا يسمعون إلى أخبار الهلكى في القرون


الأرض الميتة حين تدب فيها الحياة:





 ذلك الإحياء المتواتر ليل نهار .
فهذه الأرض الـميتة الـجافة البور، هـم يرونها يسوق اله إليها الماء الممندي المحيي، فإذا هي ممرعة بالزرع ممتّعة بالحياة، مما يفتح نوافذ القلب المغلقة لاستجلاء الحياة بعد الممات، وتجيش مشاعر الإنسان تقبّل تلك الحياة واستقبالها بعد الممات! :
(1) سورة القصص، الآية: هA
(Y) سورة إبراهمه، الآية: هع

كذلك الله يسوق ماء الحياة إلى أرض الأبدان البالية الجرز فيحييها ويخرج بذلك زرع الأعمال صـالحة وطالحة يوم يقوم الحساباب، وهو يوم الفتح للذين آمنوا وانهزام الذين كفروا .
 وما أحمقهم ححجة لتكذيب يوم الفتح أن يخبرهمم المؤمنون به بمتاه، بعدما نبت أصله ومداه! فهل يصح في قياسهم نكران الولا لادة للمواليد الـي الذين
 بين العلم بمتى يوم الفتح وتصديقه!








 الباغين فتحاً كنجاة المؤمنين



 سورة المائدة، الآية: or
سورة الشعراء، الآيات: Mr-IIV

نم الفتح ككل يعم الفتح العرفي والواقعي، أنهم سوف يعلمون حق الله، ويبتلون بنكرانه حقه من ذي قبل، حيث الفتح هو فصل القضاء الحاسم بين المتخاصمين
(我)




 نفضت يدكُ من أمرمم وإمرهمّ، فدعهم لمصيرهم المنتظر، يوم الفتح وإِنَّهُم مُنَتَظِرُونَهِ وأين انتظار من انتظار، أنت تنتظر رحمة ربك وهم منتظرون

ros

## الفهرسى

## تتمة سورة القصص

سورة القصص، الآيات: بّع - 07 .YYvo - ov : سورة القصص، الآياتسورة القصص، الآيات: ............................ А^-Vฯ
## سورة العنكبوت


IYV ..... عناكب البساتين
سورة الروم
ivi سورة الروم، الآيات: 1^-11^1سورة الروم، الآيات: 19-19ro. 0 سورة الروم، الآيات: • .Yor .......................................Y7سورة لقمان، الآيات: 11rvoسورة لقمان، الآيات: Y - 19yarسورة لقمان، الآيات: •Y ع ع
سورة السجدة
rio سورة السجدة، الآيات: 1 - ع

